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JTeeoh Yolk-soaca of Borth Aaorioa 
A croat deal of work in thia field haa al-
reacl7 bee faithfully IUI4 fni tfull.y 4oae by the 
incomparable collector aD4 scholar, Dr. Jrariua 
Barbeau of the llaUoll&l Jfllaea of Canada. Dr. Bar-
beau haa collected aoae a_ooo folk-aonga. He haa 
tabulatecl th• aa to origin, atyle, etc., from nery 
comer of eTery proTiBOe of henoh C&D&d.a. 
!hero reaaina, hownor, aoro work to be done 
in that direotloa. I waa fortunate enough to &ather 
all a'7 aaterial froa the aaall town of Southbridge, 
Jre.aeacbuootta. Throe JleOJile haTe contributecl the 
few aonga I ahall cona14er in thia thea1a. Theae 
three people are oont:ributias bite of melody re-
floct1ag the tranaieat treDcl of their liTes and that 
of their fathera through atrange new lando where they 
carried the torch of fidelity and loyalty to the oldJ 
in aew lancla aomewhat o\lt of ayapathy for their oaua:e 
ancl nature of beiag. 





French Fol~·Songa of North Amerloa (continued) 
record those songs before 1t is too late, before those 
venerable old peQple die. The quality of these songs 
ia not the primary consideration. It is rather the 
preserving of fragments of a phue of civilization ll.nd 
pioneering ~~ haa taken place under our very eyes, 
and worthy of record in the bnnsla or the ~ood life. 
The second purpose 18 to bring out tho fact that 
these songs, of varying age and description, were 
applied to almost every phase of dally life. 
The third purpose is to discuss generally when, 
where, end why F'renchmen lert thai?• beloved F'rance, 
tracing the nine particular songs and their relation 
to the past and present as my particular group leaves 





Hiatoriea tell us that Burope looked westward to reach 
the Orient in the fifteenth century. Until the middle of 
the 15th century commerce between Europe and the Orient 
was carried over trade routes which went eaatward from the 
Mediterranea.n and Asia Minor. The fall of Conatantlnopla 
into the banda of the TUrks in l45S practically oloaed the 
Orient to the merohenta ot Europe. 
When the atartling newa of a new world far off in the 
Atlantic Ocean was brought baOk to Europe by Columbus, a 



















maritime countriee. Columbus believed he had reached India, i I! 
which he he.<.\ aet out to find. Barope, too, thought he had 
discovered tha new route to India. 
Tbough it behooved the men or nation or government to 
claim a tra<le of indefinite extent and extreme profit, 
should a new way to found, Europe 1 a greatest powers 
actually sent their exploring parties and started their 
colonisation nearly a hundred yesra after Columbus' dis-
covary. Spain, however, had not waited too long and had 
captured moat ot South America, Central America, Mexico and 
the Weat Indies. She entered more quioAlJ upon a policy 


































and Prance were 11110re oonoarnec.\ in aeekiJ:18 a abort cut to 
Asia and India through the HortU,eat. 
lfavigatora and explorera felt aura some river or water- II 
II wa7 would lead them throush tb1e barrier known u American 
continent. Cartier tbought the St. Lawrance would ult1mate-
17 point the waterwa7 to India. HaDr7 HUdson hoped the 
.... when he diaoovered the BRdaon. Tbia aearch cont1DQed 
tor nearl7 two hundred 7earao 
Then great ohan8•• came over Burope; there was the new 
Protestant religlonJ then people leaving tarma to aeelt 
emplo1J1.0nt 1n citiea; in Bngland, the auppreas1on ot 
monasteries and rel1g1oua charitable foundations that bad 
heretofore oared tor the neecl71 tremendoual7 increased 
pauperism. Economists oonaidared the oountr7 overpopulated. 
Wb7 not establish equ111briua b7 meana ot ovaraeaa 
colonies. 87 1606 James I ot England gave h1a official 
sanction to the establishment of two colonization ar~ 
oommerclal companiea. 
The first French ah1ps, bowaver, brought neither ex• 
plorera nor colon1ata, but rather were 1n seat•oh of oodf'iah. 
In the earl7 7ears of tbe 16th oantur7 Normans from D1eppe, 
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northern aborea or France o ... annually to the aboala ot 
Bewtoundland tor ood•tiahing.e 
In 1824, Francia I, King of France, aent John da 
Verraaano on the f'irat V07ase of' d1soovery. ae examined 
the Atlantic from North Oerol1na to Main but found no 
narrow or paaaase that would lead to Aaia. Jaoquea Cartier 
aet aall in 1534 and hurried bao.ll: to France wlth the newa 
that he waa conf'ident that the Gulf or St. Lawrence waa 
•1a route dea Moluquea• or Spice Ialanda Malay Archipelago. 
The following year he went up tba st. Lawrence to Quebec 
••then the Indian v1llage Stadacona••and then aalled baek 
to Hochelaga, now Montreal. ~re he paaaed a terrible 
winter. Thla gave peuae to Frenonmen in their western 
colonisation aohemea. The King, too, waa engaged in war 
with Spain and had no time nor money to continue the ex-
ploration of lortb America. A aecond attempt at colonisa-
Uon in 1541 in •that part of Aele. • under Roberval aDd 
Cartier alao tailed, aa well aa an attempt to eatablieh a 
colony or Frenoh Huguenots b)' Adaalral Col1f:nJ' in 1562. 
1605 Sieu.¥• llonta, Chempla1n, and Pontgrave set out in 
three ahipa and eatabl1ahed a settlement at Port Royal. 
•Joaeph H. Sohlarma~ •From ~ebeo to New Orleans• 








near what ia now Annapolia, Jtd'lra Scotia. Champlain, however, 
~ conviftoed de Monte that Quebec ,;as a better site and had all 
the newral requlr..aata ror a atronghold ot French power. 
on Jul7 31'11, 16~· Semuel de Cha111plaln landed with 28 un 
at the foot of th• rock of Quebec and undertook the oon-
atruotlon of the •aab1 tat ion, • a aort ot :5-atoried fort. 
Though teJt1ng root at Quebec, Cballlplein 1tept eee.dng the 
auoh aought•tor course which led to the South Sea and to 
China. The reault waa that, b7 1615, when tne English had 
explored no more than the 1atled1ate surroundings of their 
vUlqe, Champldn had penetrated to the borders of Georgia 
and .L.ue liul'On, pointing tho wa7 for tho future founders of 
.L.ou1a1ana. 
Varioua motive• contributed to the eatabliabment and 
maintenance of New Prance. Conqueat, exploration, aisa1onar7 
zeal, end fur trade for over 150 7eera were the controlling 
interests of Jlow li'l"anoe 1 but in senoral the French were 
iabued with a genaroua 7earning tor adventure in strange 
landa. Charapla1n aought to create an agricultural colonJ, 
because a colon7 cannot grow on trading oompaniea. A 
colon,. needs colonists who will settle down, clear the 
toresta, and tlll the aoil. Louie H&bert (1617) waa the 
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tr0111 the fruit or the ea:rtlb. Be wu also the apothecary 
for the colo!IJ'• Bh daughfleJ", Ann&*, married Etienne 
Jonqueet 1n 1618. This waa tlbe f1rat marriage in Canada, 
in tact th1a marr1q;e prec~ed the f1rat marriage 1n lfew 
England by two years. 
Corinne Rocheleau paJ• slowing tribute to earl7 women 
settlers 1n her dramatisation entitled •Pranca~ee 
d 1AMGr1que.• She aa7a or Madame de Champlain, "on la 
. ' . diaant douee d 1upe beaute et d'un charme qui 1mproaa1onerent 
m;.llea Pe~•Hou\es.•.- She drawa particular attention to 
Jeanne Mance, the noble heroine of charity who turned her 
own home in Montreal into a hospital where abe nursed the 
aiek colonists and aavasaa alike•*** Then there waa 
• courageous Madeline Jarret de Veroherea, who took over the 
defense of the Montreal tort--transforming herself by 
donning a eold1er 1 a helmet and went through a variet7 or 
aovemente intended to create the impression that there were 







In turn come the explorer• and expana1on1sta, Frontenao,j 
Jolliet, Pather Marquette, and the prince or French ex• I 
plorera, Laaalle, wbo descended the Miaa1aa1ppi to ita I 
~or1Rne Rocheleau, 'Pranca1aea d'Amerlque' (Woroeater, Maaa. 
-Ibid, 19 
**-Ibid• 3., 
.... Ib1d, 50 











mouth anu. tooK possession of the Ve.lley of the lilississip)i, 
callinp: it Louisiamt. It remain~.d to d 1 Iberville, ho•:ever, 
to found the ests.blishment P.t the month of the Mississip:oi, 
the unrealized dre8111 of Lass.lle. Search for·jimap;inary gold 
end silver deposits brought La Mothe-Cadillac to the 
Illinois country by 1715. Through Law's creation of la 
Compagnie du Mississippi, the colonization of Louisiana was 
formed. Yet mo1'e Frenchmen preferred to stay at home draw-
ing 12i- from their stocK than to colonize far-distant 
Louisiana. In spite of obste.cles, Btfltille, successor to 
La Mothe Cadillac, laid the foundation of New Orleans in 
1717 •••• There are charming stories of the "jeune filles ~ 
la ce.ssette"--the arrival of a large number of mBrriageable 
youru; l!'dies. 
;;,arly French settlers naturally adhered to 1 1usage du 
pays: visited on feast days, on Sundays; sought pretexts 
for merry-making--if they ;,illed e hog, tney exchanged blood 
sausage or liver sausages; the baptism of a baby meant a 
reunion of relatives and friends; the wedding festivals 
would last days; ante-nuptial contracts also brought friends 
and relatives together. On Sundays after Mass, there were 
visits, games, anmsements, foli>-songs, and folk-dances, in 
















How we come to the atorr ot Aca41n whoRe tragedy is 
known the world over, Acadia, the eo~pego~t ot the long 
and bitter r1valr7 between England and France. As ~R~Y aa 
l '120 the SecrettU"Y of State Craggs wrote to Governor 
Philipps, •It one allowed the Acadian~ to depart, the 
colonial powex· of France waald be augmented to th8t ex-
tent, and to that we must not lend ourselves. It would be 
better to deport them to sea& place where, thrown in with 
our people~ lost 111110ng strangers, they will lose their 
language, their religion, atld t.he souvenir or the past, to 
become ' true Engl1 ~hmen. ' •• 
Fo~l7 expelled b7 the Engl.iah from ACadia September . 
5 11 1'765, :BOre than s.ooo Aoad1ane •·ere deported and scattoredi 
i 
a110ng the British colon1ea, some of the, exiles reaching !· 
.Louisiana about 1'164 or 1'165, while those who had found 
thf'1r ••'7 to Fra.nee are said to havu been aent to Lou1aiQD8. 
aa late as 1'185.-
'!'he oolon1ata 1n Louisiana, however, were none teo 
happ'J'._. Ceded to Spain through tho Treet"J ot 
Fontainebleau in 1'762, Ga'Jarre writes of them, "As 
F!'enohaen, they felt that a deep wound hnd b-n inflicted 
•~oted in Henri d 1Arles op. cit., I p. 199 J. H. Scharman 
·~ ~ebec to Bew Orleans• (Belleville, Ill. 1929) 313 
**S!1o c::m. A. Reed. 'Lou1aiana-Prench1 (Baton f:ouge 19:.'JJ 
XVIII 
**~J. H. Schlarmsn •Frca ~ebec to Rew Or1eana• 







on their pr1de •••• Aa mon, they relt the degradation of be-
ing bertered •~•7 as mer~eteble objecta ••• The French in 
Canada, ceded to the Engl1ah, did not relish being thought 
ot as •a few acres ot snow,• (Louis xrv•s remark) yet 
persevered to the continuous wonder of the preaent-d~y 
Frenchmen and of the world• in maintaining their tongue, 
their trad1t1ona, their faith. "Le Cenade, • IJ!!J'fl l:lenri 
Bordeaux in his •Nouvelle et Veuille France,••c•eat le 
miracle de la raoe. • Leas tban 60,000 aoula at the tlme cC 
Louis XIV, there are now t1ve a1ll1on French Canadians, 
three and one-half in Canada, one and one-half 1n the 
u. s. A ••• •wot only content to increase their numbers, 
but they have maintained their tongue, their faith, their 
traditions, our tongue, our raith, our traditiona ••• What 
power in thill French race separated from France! S•1rely 
there ia a canadian miracle--but it is a French miracle, 
obtained by the heroes and saints which Old,France had 
sent to the Wew Franoe.•• 
•Kala au Canada c'eat l'oeuvre de toute une raoe, c 1est 
l'oeuvre de notre race. Il y avait s,ooo colons tra~aia 
au Canada au te~~~pa de Louis XIV; 11 1 a aujourd 1 hui en 
Prance plus de 6 1 000 toabes de Canadians freln9aia de la grande ouerre. Noua laiaaiona so.ooo colona canad1ena en 
1'163 lorsque nous diUaes abandonner ls. colonie. Ila aont 
aujourd'hu.1 c1nq m1111ona: tro1a et demi au Canada, un et 
dem1 aux Etata-Unia. Et ila ne ae aont pas conten~s de 
-/d 
-9-
Just a word of the l} million in the U. s. A. There 
are the Louisiana group--the Great Lnko group. In this 
thesis we are more interested in the group that eventually 
reached the New England States. According to Alexandre 
Goulet's •une Nouvelle-F'r•ance en Nouvelle-Angleterre, "*'! t 
is a known fact that the day following the fall of Montreal 
1. 
' 
croitre: ils ont maintenu leur langue, leur foi, leurs 1 ' 
traditions, les notres. Ils ont imposes leur force, par 
leur loyaut6 envers la Grande Bretagne dont ils ont 
l'influence dans le Nouveau Monde en 1775 et en 1812., 
Ainsi ont-ils obtenu la liberte. Ainsi font-1ls pa~t~e 
ma1ntenant de ces Dominions bilinque qui a beaoin d'eux 
pour garder son 1ndividual1te et son caract~re. Quelle 
puissance dans cette race tran<Jaise sepa1·ee de la 
France! Certea, 11 y a un miracle Canadien, mais c•est un 
miracle tranga1s, obtenu par lea h~roa et les saints que la 
V1eille France ava1t envoyea l la Nouvelle. 
Henry Bordeaux, 'Nouvelle et V1e1lle France' (Paris, 1934} 
23'7 
1l*Alexandro Goulet •uno Nouvelle-France en Nouvelle-
Angleterre' (Montreal, 1934} • 1 1 1i' , 
!6 









(Sept. 8 1 1'760) half' or the Canadian nob1l1t7 went beo.il to 
" 'I 








Prance, 102 tas1l1ea 1n nwlbar ••• Atter the treaty ot 1763 !1 
a oerta1n. tew soldiers, unw1ll1n& to aerve their new maatere, li 
wended their 111117 to the other English oolony farther aouth. :1 
I 
In 1'764, the atate or Maaaaobuaetta oenaua notea the 
presence or 56'7 •French neutrl>la. • '!'he years 1'7715-83 fur-
nlshed the occasion tor a further movement southward. 
lllan7 i'renoll Canad1ana, hwllillated by the Engl1ah view as ~~ 
regarda to their language anc! religion, enllated in Washing• ~~ 
ton'• amy. 'rheae were 1n ll1norit71 however. The tlrat 1 
Prenoh Canadian coloDJ 1n Hew England waa on the bordera 
' ot L~e ChaJ11Pla1n, called Retugeea Tract, th~ new republic's 
gift to the valor of the Canadian aoldiera. '!'he Quebec Act 
though, in 1775, contented ~at ot the French Canadiana as 
regards their language and religion, eo that Canada re• 
mainod lo,-al to England, despite the American revolution. 
abating under the oppressive rule or General-Governor 
ot Oanada Craig (1807•18ll) 300 French Canadian tsmil1ea 
croaae<l the border 1n tiW abort. apace of two months. Be-
been the yeara or 1845-1849, 20,000 French had lett 
Canada. By 1876 th11 number b.M1 doubled, while by l81ilO, 
it had tripled•* 
Ibid ~for. Bracq, J. c., •L 1 evolut1on du Canada tranca1a 1 
(Paris, 1927) P• 214 
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In the Archives of Jaaaaohuaetta, Voluae XXV, there 
~ la ~eoor4ed the namiac of a C..-dttee, JUDe 61 17601 whose 
duty it waa to distribute proportionately a faaily of 
It aeaaa added cruel• 
ty to find that Kaeaaohuaetta 4eoreed that Claude Du&ae 
and hie wife live in Sturb:riqe, Kau., but be eeparateel 
I I 
htllll their obild.l"en. ll&rperite, ~cleleine, aDtl Jrel1cite 
were aot to oxtoi'Cl, Cecile aDd Alln to Dudley, and the 2 
aona, Charles and Joeepb, to Charlton, all neil(hborina 
towna, but rather a cruel 41etaaee in thoee 4&7•• Kot only 
were the »uaaa forced to leave all to the Xnglieh, but 
attenal'4a treated 1nh--.nel71 1t ae••• ae euapicioua 
charaote:re, and the taail7 dul7 broken up. To Claude 
Duaaa' credit, he reaaa .. bled hie faaily and :re•entered 
Canada via the Provinoe of ~ebeo in 1767, with all of ita 
a .. bere a&Ye Cbarlea. Charlo• ha4 fallen in love with a 
)'O\IDC Aaer1ou sirl, Sarah Chubb, whoa he wed. in 176?. 
Charles DQaae boucht lan4e in Southbridge twice over, 
aa wae oftan the lot of early ooloniate when first con• 
traote were ievalidate4. The taail)' Duaaa and deacendente 
lived in Southbridee until 1818 returninc eventually to 
Aoa4ia, Coate de Kontcala and baa been since the reoophed 
first tamll7 of that aeotion, several a~ere beins eent to 
1. Felix Gatinaau, •Biatolre dee Jrraaeo•Aae:r1ca1na de 
Soutbb:r1dge • (ha~~~inpaa. Jfaaa • 19li) U 
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the Ohallbera of Q.uebeo ud aaain to the J'ederal Parlia-
There la a diatinctton, howeTer, between Acadiana 
and l'J'eneh Cuadiana. The tint l'J'ench Cana.dian tamil7 
waa the family of Abraham K&r•h• who c1.111e to Southbrid&e 
He ha4 alrea47 aisrated. to 'loroeater, but he 
ha4 heard that there was a J'reaeh f.-ily in Southbridge and 
he 4eeide4 to Tiait it. !be J'reaobaaD he Tiatted waa a 
deaoead.at of the faaily Lan.llee liTing in WeatT1lle, the 
outaldrh of South'b1'14ge. D. Karoh waa a car})enter all4 
aaw poaaibilitiea of eat&blilhina hiaaelt in Southbrid£e. 
He brought hia t.-117 troa Woreeater to Southbl'idce, making 
the Journey trGa 'lorceater to southbridge, a distance of 
18 miles, in two daya. He had onl7 2 oxen power •••• Along 
" with the lo&Tallee f.-117, the Jlaroia faail7 attracted 
frienda to Boeih'bridge. 1'1-ollbled t1111ea in Canada at the 
time of the Rebellion of 18!7•181 howeTer, were the real 
cauaea of the aatgration inflQJ£ to Southbridce. J'elix 
Gatineau in hie ~atoire dee J'raneo·Aa~rioaina de South-
bridge• baa faithfully tabulated and recorded each family 
throueh the )'e&ra 1832•186&. Larce all4 DUIIIeroua f81111liea · 
aoon created a heaoh-Cuadiu colony that mede southbridge 
a.nu, J'e1b Gatineau, •matcire des :1ruco-Amer1caine 
de Solilthbl"id.ge • (hlllliagbaa, Jlaea. 1919 ) 14• 15. , 
3.Ibi4, ll'elix Gatiaeau, •Htatoire dee hanco•Amerioaina 















•e- a part of. the Province of Quebec. By 1915 there were 4 
572 property owners assessed to the value of :111,4881 950.00. 
Since church property ia unasaessed, 1t 1s possible to say 
thet the French American slti~&ent of Southbridge hns propert7 

























The Induat1•1el Hevolution, railways, thoughts of se1:f· 
enrichment, end. that spirit of adventure, that thirst for t.he il 
un..nown which urged on the courreur de bois to trao.~~. the en- 11 
11 tire North Am~rican continent all oontr1but.ed to this great 
migratox·y lliOVSilltmt. 





so1f de inoonnu, oette wbougeote" oom.me on <lit la-bas, qui ont1 
I 
I 
ta1 t pr,roOill'ir 1 'Ame:r1q•le du Nord tou te ent1ere aux cour!'eu:ra 1 
I 




In all 1netancea the three contributors of the ten songs J 
presented in this thesis moved on from Cane.dn to the u.s.A. ••j 
to a new field of action "un milieu qui a' edaptot davant age a I 
leur notivite ou a leur talents. They are loyal to their new j 
land of adoption. but h&ve remain&d. faithful echoes ot a might 
oiv1lillat1on of 300 ;reara ago, in spirit and heart. • 
•• Ibid, Felix Gat1neau, •a1sto1re des Franoo-Ame:r1ceins 
de Southbridge• (Framingham, Mana. 1919} 113. 
o.A1exanclre Goulet, "Uno Nouvelle France en N011velle 
Angleterre" (Par1a, 1929) 29 
















•For the French-Canadian loves to do things in the old 
way, and while his mind is generally open to 
does not adopt them quio.dy, nor w:l. thout due 
new ideas, he 
consideration.- 11 
! 























J'reDOh C&nadiaaa an Ye~ proud of their larce taa-
1l1ea aa4 of their lonc.-.U.7. 'l'he three pereone whoee 
aoace 1 ahall featuzoe are '1&, '12• and 64 7eua of ace, 
reepeot1Yel7• 'l'ha7 were ••'bare of lara• families thea-
aolYea &Dd in OYer.y oaee are ~dparenteJ two are creat 
cr&Ddpazoeata. To thia 4ate, eaoh ia purautna an aothe 
dai17 routir1e, 1li thout a thoucht of Ill•• zoather wonderil'l£ 
inatea4 how the 7ouncer ceneration will aurYiYe theae un• 
certain tlaee •. 
It 1a we of the 7ouncer 1eneration who ~•t ~u1ckl7 
&ather recor4a of their ear17 7outh, of their 1aiet7 of 
heart, of the11' reaction to the Y1oieeitu4ee of life, ainoe 
our ~utok ch111ut1oa will oct allow or duplicate their 
fozoaer oon41t1oa of life, nor perhapa nurture the eaae cour-
IICe to aeet. with th tri&la aad. ti'lbulat1ona. 
Soloaoa L&'boate ~~zp at st. Valentin prea de st • 
.roan, o•t.e 4•Iben1ll~~~¥ 7eara ace. He ia a ah1n1DI 
axaaple of the 1ndoa1t.a'b1' ap11'1t of a pioneer age, at1ll 
within l'eooUeott.oa of ao4em Uaea. Hia father wae a 
I I I 
•4efr1oheur 4ea 'beta• with a t•peraaent of Heao1t• samuel 
Obapd.da1ne, father of •J~U>ta Ohapdela1ne•. LouYigny de 
Mont1CDJ refleota, recar41DC &lr Wilfred Laurier'• or1t• 
tot .. of thia creat DOYela .,_otre grand politi~ eatiae 
' ,. 
•. que S..Ual Chaplelat .. o•attaquo ala foret non par 
-- - ~ ------
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neoeeal\e mate p~ ohoix •••• s.asiuant part0ie tee obataolee 
et clea &Tent.vea q~l D 'axla\q\ p&l tna rulaent" • ODJ.r' 
Seauel Ohapd.elaine ohoae a ••U• apot., ~u fHII olvili..., 
tlon• u4 worke4 e1nal. .... a1rut.4l43.7 oa hie ol.euiq. Uolo• 
aoa •a father, thoup aet ot eapeaiall.y ruaed etat~Ar., wa• 
a II8.D of BIApar•h\la&ll oapa.o1 t7 an4 en4uaMe. Be ina nearel' 
oi'YtllaaUoa, he wol'ke4 ciqtiaea aa a labOJ'el' on the now 
nill'oa4 tor the D\lllifie&t ..- of 60 cnt.a a f.Q. He thee 
walked ~lea to hie little el&ariBI Where hie ••o4 wi!e 
tellne4 h1a wUh a llpte4 tol'eh la1.e neoninaa ud nipt.a, 
\hat he ~cllt better oleu the 'bru.llh and :pull' out &t'Lllllpa 
h'a ott hh preo1oua few a.orea. It 1a arowad thue &tapa 
that 'buokwheat would 'be plan~, .... ,.... and buclc:wheat oakea 
followed the 7ear round at the r.-117 table, 
~. houae, built b7 h1e father, wae a one•rooa los 
cabia, all haz14 hew antl hae f\u'Dl&had. Solomon recalls 
YJ.T1417 the eilaple JoJe ot the hari .. wo:rldns tathe'J' o.n4 
aoth.r; the nee4e of the aaD7 'bl'othe:re an4 eletere. 'n:l.e 
brothera 184 ahtue weJ'e ati"Oq aa4 hulq bllt Solomon 
waa Btlll'ltecl iD CHWth 08 to & pl'Otraot.e4 child ticklle88 • 
OUr areat political 111ht eatiaatee that. aa.uel Chap• 
delalDe battle• wit.h the fOl'eat ut t.broU&b neoe .. tt:r but 
bJ' oho1oe ........ 1n1nc •••tU..• ebetaalea an4 adYenturea that 
4o aot mat. 
Lout11117 4eKeatlPJ "x.. ReY~e de lfarta Oh&p4ela1ne • 
(lloatrlt&lt U2'1) 102. 
=~..=.-_--:::__-:..:...:.-::. 
Like little 0\Naobe ia Botnl'• aoa&, he ••• •at dxteea 
'•• littlcl to zoeaeh the )lnp hudlea • • Too --.ll to 
help with the aonUaaoao 1aa4 oS.euiq, he l1a4 had. to be 
the foraaer of the t .. il7• ~ woo4o, too• were h!o only 
Hhool. In le&J'Il1118 the wilee of the lea .. r ublala of 
the foraat, he &lao toua4 the health and atreDgth that 
haYe bzoot~Pt hia to hie preaeat ripe old as•• It 18 alao 
of those dar• apent in ~ foJ'eat that he haa drawn eo 
ab'Ull4&rltl7 upon, for hh &-ealiatlo tales which hold h18 
lhteae:lll'e apell'Mfm4. 
ODe 'b)' oae 8oloaoa 1e bl'othen &D4 ahter•• oor:au1oue 
and proud of \heir etreacth• left the pareetal root, happJ 
at the thoueht of rel1..,.1DI \heir fa\her of the burton of 
oaa le .. aou\11 to foe4. Bol .. a had to etq hoae. It 
aeeme4 he was too little to be of &a7 help to either friend 
or tee. He kept hie onraae fl71q hlp, howner. 'Tie 
ea14 hie epbi ta were cqeat at the fn ptheriqa of 
friend~ and relatiYee who braYed the 41ataaoea to Yisit 
hie father'• oe.bb.. Yet he 7HI'Ile4 to co oat and eam hie 
l1YeUhoo4o Coul4 he o't'el' set to the U. So A.? Bow to 
sa~er tocether tbe neoeoear.r train tan of $10.00? Soae 
of hie eieten YOJ'lre4 the etlre aoetl1 at. aore proeperoua 
neitb~ro tor room, keep, a bit of cloth1DC, aD4 76 conta 
in caaht ell4 oome c~ htl brothera won alroaQ' think1DC 
. --- '"-~- - --· -·- . ·- ··- ---- ·-
----- ---- --. 
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of IIUI'ia&e• TILrD1DC fu.-tl'a4el' OD a airaute ao&let he 
~ eora.ppec1 tocether the sua et t4.00. Soloaon •a fathel' put 
faail7 »dele &dele and cleteftl1r.t•4 to .. sk a •rioh• unolet 
- workiDC in the sta.t. .. for the raal.Dill& $6.00. Th&t 
woulcl realha SolOIIlOn'a all'bitiona pt to the atatea and. 
earn a liTiDC at leaat• eTen it Juat watching aaohinery 
aake oloth in the a11le of &outh'brid.&e •••• How beautiful 
&outhbr14ae aeeae4 to thia 7ft11t8 lad Just out ot the 
Caaaclian wool.a& What a 1'\lde ehOCike howe'f'er, to be eou .. 
f1ne4 in & hot aill.t tull ot noieee an4 cl&ncilll II&Ohineq. 
to one broqht up 1n the open u4 whil1nc hh tlae w1 th 
ui ... te th1q~~ •••• The ahocll: oe too peat. ID thl'ee weeks 
tiae SoloaoD was ill with t7Jbo14 te'f'er, reoo'f'eriDC weeke 
later weilhir.18 118 pounda ot the uetwhile so. When he 
atn~tsled back to -hi• feet, he waa tp.ken on a.s helper to 
an .abulaat Yesetab1e h&wker. At leaet there wae more air 
aolic1t1ng houaewiyee at their cloor•ateps than in a mill. 
It w~• &leo a great help at lea.:rniq :&nelioh. A.l.waye 
tiny, SolOli!Oil wae often ahtaken tor a boy, but hie cour-
ac•• hie willincne .. , hh etfoJ't to plea.••• hh Joy at 
beln& alive. llld.e hlm trieue at •••1'7 turn. Step by 
step, be progresse4 and ie now eae of the aoderatelJ 
wealthy men of Southbridge. 
Hie aim and joy baa been to tan the epark of all that 
1a henoh to an 10tiTe tlAae. The etroq, thrift7 h'enoh 
~:-:_-:_-_-_-__ :-::-:::__ ---- __ -_-:___-.--~- :·--~-~=--~----=-:.-::-:_--:;:;:_-__ - . -- ------- -- • _- _-c:_-- .. -=....._-_;-__ -=----::.-::;::::__-
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Cua41aa ol .. at of Boutb-dclio haa Roh to tbuk hill and 
a fn of hla oonteapo:rar1.. in llolplq thea :raoht the 
... :rloaalaation that woult have otrippe4 th .. of thei:r 
ohanl u4 iacliT14ualU7• I 4ea1 loqor with hill aD4 hh 
bioto17 oot -.oauoe he olaao. He 1e not a alqa:r, boiq 
aoll'e tho 1Dftto:n.te hullto:r aD4 aqlor. Ha haa, howeve:r, 
' oont:r1bute4 a variant of ~ Guisaoleo•, a French vo:relon 
of the lhlalhh waaaail •••~ l'ho aoq 1e oonoerne4 wl th 
Bew Yoa:r oolebratlona :ratbo:r ~ thoao of the EQS11ah 
1Ulet14e, ao the t..aolatlon of the enoloao4 veraea will 
:revoa1. 'Dun to the ••• 41reotn .. • a11 in tho :&:nella 
wa .. a11 la DI'O novel W&J'O of :teklia.tiq when aootina 
w1 th ua ... ooa'blo la#k of sonuoo1t7. 
:t aa aleo 1aolu41a& newapape:r ol1pp1nca reaar41ac ••• 
of Kr. Labont''• 'all ta1oa aa pe:r .roe the 4ost not.iq hie 
eve&- p:roeeat love of lafonaal satho:r1as•·-~1DC until ~ 
3 A.K. at tho as• of 84, with an infeotlou.o Joio de vivro 
tT,Ploal of a lronoh heart. 
'J.'Ju'OUSh hill I have aet hh oouain, Ji&duae Lwaloa 
Tra'blq, whoae love of aoas haa ba4 her gather the tu:ta 
of hua4re4a ot oonco abe b.ar& at va:rioua houaehol4 &ather• 
iD&a Nth 'for her own uo and thoae of her oh1l4rena • child• 
f" rou. lfaD7 of her aoqa uo u.eoorcle4 eo tar aa I know. 
It la a pleasure to offer tho tl:rot two aonsa of her oon• 
t:r1butiono, l.o. ~•orpholiao• &DI •Perdue 4aaa lo bola•. 
... -
llad•• -rr._'blq ia tiM peat crllll4 claae ot our croup. 
liDJ.o •• bon to paroate of aore affluent aeane than hn 
oouein. !he7 wore o..Cortable t~r• l1vinc in the out• 
ekir\8 of 1\o lf:r!l01nthe1 P•"•• Ouada. the houeebol4 waa 
a b&Pn OMJ Vd•• '1'1-..-lq•o aother nne fi'Oa aorninc 
-. n1pt.. •o•et,lt sat, ohoa aeue•, relaha ••••• '1'1-•· 
blalo l'hon wue litUe --.r e:uuaiollll iD tho fie14o, 
to oull etl'aw'bndea &114 l'aapor:rtoe tor the IIU'ohe, the 
weelcl7 ennt whioh bnucht. tho houoeho14 to t011D where 
ner7thiDC e&le•'ble wu 'bJ'ogpt 1fa. There wou14 be &8.7 
laqbtel" Ufl •wa- ohaUednc w1 Ul tbe telke of t.he neich• 
bortac et&lla in the ~lcet-plaoe., ••• su44en17 all thia 
••• to an etWo JfaAae h'•'blq'• mot.hn 41ocl. 'l'ho 
father wae lett with a pewiq t•117• Soon he re•marrle4. 
It •• thn that V&4•• t.r•llla7 lett. he:r tome:r happ7 
hoMe an4 .... \8 .. lat1Tee of her aothe:r in the u.s.A.I 
•»ohuter, :s.J. aa J'oate &114 f1nall7 southbdqe, whe:re 
•• .. , hoi' ..... &1&4. n h with the ·-•1'7 ot her happJ' 
hoae that. ehe •1ac• tt.L 'orpholiae •·· •'!'he Ol'pban •. •L 'or• 
pholiae• 18 OUDt: aoao1oaa- faehioa. n is a plainthe 
ot.01'7t ourioue17 noot., of a oh114 in a etraqe 1&1141 4e• 
oe:rted. aD4 forlorDt who nentuallJ' heare a voioe that telle 
hel' there le a lather .on hich tor the aecleotocl •••• of 
,. 
'b• ··~·· 
•Folk Songs,,,,often like the souls of their creators, 
""7 
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•PeHu cta.na la bot.••• tile .. ozacl oODt:ri'I'Mltha 1e a I 
SC•Ilal"J'&\iTe, Seai•1U.alepe u to at)'le, 1D real1t7'• a 
oapl&iate. A OCIIlJilaiate 1s ottea a 41ztp Ol' lueat ancl 
as a aeaeral. n.le, baa ao retala, lNt Dai'J'atee the atoq 
in a 41reot h.Qtcm. All .or •••• b•·n..,. 'e aoqt~ ha"le 
' beeD reooHel. .-.,. hal' 41'M.,.h1'1 Jla4aae Valeria Laethe. 
Jlae •. Lallotbe asauee ae tha-t U\te ••116 waa hal' ow eon 'e 
fa"IOI'ite lullab7. The eoaa relate• the plllht of two 
Uttle people, lu:•othere, l .. t lll a Ti:rgt.n toreat••INoh a 
pUpt b etill poa•i'b'le in Ouaacla~·aa14 a etoa of lieht• 
lliDa .-4 tb.allllllal,'o HoJ£.N acaiast hope that their fathu 
11a7 t1n4 •• soOD, Ul.e7 oh1141*17 woadtr how their sood 
aother will sleep toaieht if••Ule)' are not there. Ex• 
bAet.H, thaJ fall aeleep 011 the leaT .. , aalliq upon the 
soo4 Go4, •le boD Dieu•, to take pit)' upon th-· So doubt 
the little JT.aob Oaaa4~ wou14 listen w14e•eyed to the 
ahtutuaea of lit-tle folka Ub tb.-ee1Tea-.. an4 then 
IJINAle ol .. er to aoth•l'• Ulukf\ll that the)' wue bleeee4 
wlt<h all t!u'eea fathe:t, aother, ~4 hOJU. 
-Pel'tbla 4ua le ..,.is • h Jllt&Oh aore realhtic to the 
wite:r than to ... , ~O.Jle. J1.J OWB father '• tint wife 
waa a 7~ . hf!llOh. C&B&Uu ;bl. b)' the ..-e of .Lea 
f'. ue saneral~ p.l'lllitlY• _. •.:L.u\al, u4 otte~ ooatairl 
a 1aQe .,.__., of reU&lou ...... ~ aoqo ot Ul.h )ttncl, 
41The ·~-'h• •• tttea ~-,a~ alldq aU.t, aiTins 
oCIIIUort d4 alllollttt011 '\o ,ltH'tala. · *hank Oliver Call, 
''l'he Spell ot lPI'ItBCih Cai,I..Sa u (.._.ton, 192'7) 214. 
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Choiniere. As a little girl of 7 1 she lost her way 1n a 
virgin forest. It aeems her mother hsd sent her to meet 
her father at the nearbJ forest olee.ring. She wo11 ln11t ~ 
night~ end 2 days, and was finally .f'cund by " group of 
reso;lera, asleep on the leaves, h: v1ng eaten but berries 
anCI roots to .keep frOlll starting. 't'he exposure undermined 
her health, however, and ehortened her days. She died or 
"quicx oonaumption• at the age or e1~hteen and a bride of 
a few months. 
Felix Lavallee, the third. contributor, was born at 
his grandfather•• home at st. Jean de Mathas, P. Q., 
aeveral months after hie father's doath. His mother 
re-married and he, too, left home &t sn early nge. He soon 
found his way to Southbridge, IIssa. 1 !IJ'liOng rel.l!!t1Ves. It 
is his proud boaat that he has been a member of the church 
choir of liotre Dame tor 47 years. He 1s happiest ~hen he 
singe. His record 11nKa wi~h the history of Southbridge, 
firs~ called. "Honest Town, • and pltrticularly w1 th the 
history of the French church, Notre Dame, now classed aa 




















'!'he ehuroh Notre Dame is JDOst beautU'•Jl and unique. 
It h•>& a seating capacity of 2,ooo. Built of white 
marble, red tile rooted, decorations by Hugh Cairns, of 
New Yor~, paintings by the Italian painter, Raggi, it 
baa the richness of a French palace. Ita corner-atone 
was laid in 1911. Though ita primary coat was i30o,ooo, 
every penny of it had been paid when the members of the 
congregation entered the completed structure the 25th 
ot June, 1916. The parish has its own parochial 
school, a large three story brick building, and charges 
no tuition fee to ita 738 pupils. It elao supports a 
convent of 30 nuns. The reotOrJ is e beautiful structure 
of white marble. A now auditorium, evaluated at 
f'O,O<JO, was dedicated this year - (program o.r ded1ca-
tion exercises - appendix P• ) This is not a 
thesis flaunting Southbridge's wealth, but rsther calling 
attention to an element that has raised itself by sheer 
loyalty to its ideal• and tradit1ons 1 broup;ht over from 
old Franoe-.. cher1sh1ng these asme 1denla during deye or 
30 
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a\Z"'&Ule ucl briDCiD& clr .... '• r•allaaUoD• i.e. a aac· 
DifioeD\ \ .. ple of worebip .. te:rlallaed in leea than 50 
yea:re, tbe fi:rat :rea14eDt p:rioat arriving in Southb:ridce 
in 18f5 •\ th lld&ea .. icl in pl'1 Tate hOIIlee 1 to the tlae ot 
1Qiaa the oone:r-atone 1ft 1811. 
It waa the writer'• pr1T1le4C• to hear Paleattna'e 
Mlaea »:ravia BUDI by a oholr of 40 voioee last Ch:riataaa 
at the a14ailb~ ~·• with all the &lor,v of the oocaaioa ~~ t 
p:reaeatecl 1D a,.aaloal faahioa Utler the directloD ot Xu• 
&eDe TapiD, orsaftiat. Proteaaeur r&p1n1 ae he ia better 
lmOWDt baa pul'ne4 hia auaS.oal at\&41" both iD Canada an4 
in thh oov.nt17. Be h&a a:peolaliaed at the organ under 
Gaaton l>ethlar, DOtH Beleie.n orp.a!lht in Bew York. Be 18 
, 
a f1n1ebt14 llll81o1an., , 'I'Ilia 1a ~ :reux LaTallee h eo 
prollcl to be a ._ber of the Botl!'e Daile ohoir. Hie waical 
ecl.oatioa ha4 at t1:rat oona1atecl of takiDC part in the 
aer17 hov.aeholcl pthel'iqa wlWire auoh aooca aa hia 
/ 
"C:be.n.aona 4e Variet.e-•• wo~ be •UDC• The ohorueea were 
of the :repeat Tariet7, 111111& 'bJ' eTe..,-one p:reaent in a 
:rolliokia& a.n4 boiateroua fashion, the aoloht aakiq up 
Te:reea u he went alons. Thoae ... e eo nee would be aunc 
oTer the no1ee of the loOIIle 1ft the aill the next dq an4 
work would so aerrily on. In thla particular· eons the 
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~elix ~vallee haa alnoe lear.aed to read muaio-•at 
firet plain chant1 aa the paator inaieted vet7 earlJ that 
the choir lean to aiq plain cb&Dt properl7, eacaaiac an 
1nat:ruoto:r froa Wol'oeettr weekl7 for th& t purpose. Then 
a&ain the ohoir proaraaa (aee appendix for epeolaen pro• 
sraa) nzoe &iven perlo41oall7t fee41q hie love and 14eala 
of the aoclal atatua of .uaio. Hla eecond eon&. -Baieir 
d '•our• la a love aonc, a aoac of lonc1n&• Jfr. La.Tall'• 
eb&a h1a aonge bs a leburell' ·fashion &a 1i' turnill& in 
hie aill4 aoonee that have pa~~ae4 and cannot be repeated in 
tiboae dqt ot tleatin& aoquaintaac ... with evel')'one too 
buq, too lllU.O.h in a btarl')', to aiq a aons of aoocl cheer 
wl th the nelpbor-• (He h DOW one of the Janlton of the 
.KP7 Eo Walla Blah Sohool where the writ.r haa ohar&e of 
the ~lo. Sbe often aeea hla al1pp1q into the auditor• 
1ua to liat.en to ~ a1q1q of the &lee olub. ) 
To return to *•• Tr•blqa a third contribution ie 
•Eat•oe 1 'IIIJIOu~> ou 1 'a~~1tte• • Jl&dal!le Valerie Lamothe 
aiaaa tbis eon& aa well aa the other two for the reoordlnee • 
lUI Jfu, Tl'eabla)' teal'e4 not 4o1ns them Juatice. lilad.aae 
~othe'a ~aball4 died leavlaa her a widow with throe 
ohiluea. Tho\&Ch full of pl'eeent 48.7 probl••• abe reli vea 
, 
the peat ia .uoh a aona aa •Bat•ee 1'-.our ou l'aaitta•. 
~· aonc ia alae of the ~tive tTPO an4 diaoleaea an 
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1ao14ant tollowiAB the expuleion t~o• ACadia and the con-
eequot 41Thicm of a raau,.. !be acne wao given to be 
auq lt7 the hero of a plqlett 41reete4 by 1.ta4aae LI!IID(Itbe 'a 
ta\her, aa .-ateur plq 41reetor. Thia pl.,let depicted 
the •.,-o:rtatioa troa Aoa4ia, T&1'1oue ••bora of a tam.ll)t 
aarr1e4 aW&J aa far aa Louieiaua, othera nearer Sew h~glond. 
a.t~DI north in later 7e&re t~ Louiaiaaa, the hero 
.. ete a J'OUDC wa.en to whoa he ie etronal7 attracted. It 
ia a atraaae emotion not ezaotl7 tbat of a lOTer. It 11 
t1aall7 proTed that the couple are brother and aiate~. 
atraac•l7 re-united by tate after 7eare of eoparatioa. 
_, aother haa contributed a eons that has travelled 
"ll• aleo, fHIII Loula1a11Uh It J'elatu nn looldont tba.t 
probably happene4 durl~ the Sapolecnic occupation ot 
llacll'td. CouU it han been bJ:ought onr at the time the 
Un1te4 stat•• took. oTer the tranaportation of rrench retu• 
pea to ... Orlean• tn l&oef 'l'hh particular eoa1 11a 
quite a aeattaeatal roa&DOe of the atylc a la Louie Abadie. 
It ia the atol')" of • 7ouq awalD, fartuaate enoulh to have 
ptoked up a taa wbUe proaelle.41DC on the prado, and better 
luok to haTe aet the OWDOI' of the fa:n, a aeaora w1 th blaok 
•7•• aa4 a flallhiJIC aalle. llle l\aa left for parte 1n1known 
ea4 he'll not dlTUlee her ll*De nor her laat meeaace for 






11&7• he a "Youq people, to M haPP7• :rou •uet keep the 
eooret of your lo••• ua4v 70Uil' olo&ke eel aantillaa. • In 
It ia a .. DC 1a7 •other 
! 
would eiq often ae the ... t aewiq of an atternoors. lf7 I 
aother wae born iu •orth Brookfield, Kaea. but eaae to South- I . 
She firet heard 
thh eoq at one of the ne1sh'Mrhoo4 ptheri~~&a froa the 
mother of the p:reeent-u .. oluUl'll&n of the aehool oo1111111ttee 
of Southbridce. Song title, "L'eventail de jeune fille.• 
'l'he fourth eoq oont1'1'bUte4 b7 lllae. Treabl&T and euq 
• b7 IDae. Lamothe 1e a tn• ot &\\bade, "Le revhl 4u beau 
jour•, a tribute to the ll:reakiq of 4&1', 8\&ft& when the heart 
waa O"''er•tlowinc w1 th lo•• aD4 1ood will to all an4 partiou• 
1&1'17 reoeptb~ to the epleado:re of tho dawn. The other 
eoage of IIIlo. 'l're•blq are "'.& 'M.lao d.ee feu111 .. • and. 
IIJ'rab ltlaoe•'-•t.-i'bUtee to the .... una of fall Slld of 
epriaca to 4•t.l allll to 7outh. lite. La111ethe sane those 
aouce with a trethneas of ..-oioe and Yer..-e quite faithful~ 
ropro4uoe4 in the reoorie whlob are being eubai tted. w1 th 
thh thesh. 
'l'he miaeion of eouc was truly reaarked the 4&1' these -
eouce we;ao:e reoone4. lllo one ba4 IN1lC 1a the 'l'reabla;r houae-
hol.4 eiDee the death of it. ... 1oa117 •oet talented aeaber·:-. 
eis :rears aso that •ert 4al'• ltf'eeyone 4eaurred at the - · -




ll!.abtiac that the aiaaio of nq •• to 41ea1J111f.te 
~ lha4owa thare oaae to aJ..._ another 1DC14ent aa rol.&te4 b:r 
DJt. Jraro1ua BulteMl on oo of Ida laet tr1pa to l'ew York. 
Ke rolateaa •wo won oa our ....- to l'ew York an4 I wu 
4r1T1DC ..,. .. lf. In 01W new oar waa Jq wife• 117 de.uchter•• 
"' an4 11r. BM&H• our tolk•.S.acor. YlleD I 1oat. ..,. we.:r 111 
tho ao11Bt.aiao &all 1t ..... ~ .. -118 urker aocl darker. there 
,.o- "' 
••-" to lte auch·ltao~41'1T1 .. , aea n.44enl¥ 11r. :Bedard 
lruet. 1at.o a aoq. ln'e41atol:r the ataol]lhere ol&l'1th4•• 
.,.~ 1htnecl, iohe ael.._ waa nohant1q. L1aten1na 
aol'e aa4 aol'o 1nteatl:rt I l'ea11ae4 that I ha4 noTer heard 
Jlz'. lJedari eiq thiO aoac beto_.. I» answer to liQ' question• 
"' . 
J(a'. Be4&ri cala1:r &aOUDeM th&t 'be hadn 1t •uac that aonc 
.S.uo 'be ftl 18 :roan of ac• (Jle 1a now 'IS :rean 014) but 
tk&t. the aoac aD4 wod• .... ltaok to h1a au44ftl:r• clear 
•• OJ'78t&l •• • ,aa4 he 414 oe .... , to 41ae1pt.o our l1 Ulo 
o1ou4 of a1aun4era\&1141ac. Ke 414••a&l'T01oual:r. Surel:r 
















Pflrtl'tlO daDa lo bo~a 
Cbaafon 4e V&riet.••• 
kieol' 4 'aaouJ' , 
:iet•oe 1 'amour ou 1 •-tue 
L•hent&11 4e Jeao till.o 
Le 1'0Te11 4u beau Jour h'•-'·• 1ua .. 
loa "tal" dea fGUlea 
are I 
1 
_:::·_o._-,:-=-- --_:_.~_,,-_- :._ ·_:_-_::_-_ • :_ .::~_-=----:..:__- ~::.::.==-__:::.::--==--= 
'l'he efli8B on tho pl'ef .... iac :pace are l1kel7 0011· 
.., p .. it.e ia their Mke•up-•-.. the:y oaae, bow they rr.,.; 
11bo mowa't "Thq are th4J Tef.oe of naturet they sleep 1D 
the clepthe of the woo48 1 W aloae know• who orea ted 
thea• •&7• Theodore stoll'lll ia sof81U'Il to the Geraan Yolk• 
elie4el'. 
The eaae 1a true of the•• aalYe ohalleone, 
haak Olh'e&' Call "'l'he Spell of h'euh Oua4a (»oeton, 
lil'l) 2'18 












" La guignolee, a1 voua voulez 
81 v oua voule& rlen noua donner 
Di tea-nou11 le 
, 
loua prendrona la f11le &1nee. 
J:t noua lui ferona chauf'f'er lea pieda 
II 
A Voua etee lee bien venua 
S1 voua voulea noua dire ~'que voue prendre& 
Moue voue l'donnerone 
Eaperant qu'voua •'rea oontente 
Sortant C:t'1o1 toue en cbantant 
III 
... 
Bonjour le maitre at la maitreeee 
Bt toua lea gena de la ma1aon 
, 
Ut1 p'tit moroeau de lard aAle 
Et de ehinet 
, 
I.e cbfll'ite vous port •ra ohanee 
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il 
IV 
Allone•nOWJ-en, mea obex·e a1a 
lioua s011111ea ioi chez dea avar1c1eux 
L'avarioe est grand ~ohe mortelle 
Vous la save& 
" S1 voua ne raitea pas la ohar1te 










La gu:l.t;nolbe my dear friends 
" La guignol&e 
"'S 
If you care not to gh•e tl:e!' anything 
'!'ell U us. 
We'll take your ~ldest daughter 
And we'll warm the aoles of her f~et. 
II 
Come in, cOille in, klnd fr1.!1lnds 
You are welcome here 
It you 111 tell ue what you will 
We'll give it you. 
Hoping you 1ll be happy 
And leave here, alns1~ a acne• 
Ill 
Good mo:rnS.n~;, maeter and m:l.stre&l! 
And all the folks of the bouse 
.A lllllall piece of sa.lt pork 
And or rib roast 
Charity will bring you luck, 































Lat us gp away, my friends 
We are here at m1serf 
Avarice is a lllo:rts.l e1n--
As well you know 
If you do net de charity 









Dea laraea qa '7 't'fttla la md t . 
La tauvette ohaDte l'aarore 
:it 1a roee • •epaaoui t. . 
. "" \ Jra1a helu 4e eeu arepe austere 
I 
( 
La 4ouleur a 'f'Oile aea 7ew&: . 
A qui n•a poiut 4' .. 1 aur terre 
(fA 'laporte 1a apleu4eur ilea oiewt 
SaDe DOat 8&Dtl pat.rie en ce lllODcie 
~e "t4 trou'f'e dane -. clouleur 
Aucua echo qui ae repoad 
, 
(fie 1 'echo cle aon propre coeur 
'- "\ I 
La briae a un aae oppreeaee 1 
Jr 'apporte aucnm ace eat J o;yeux 
, ' 
A 1a pau't're eutaat dela1aaee 
Qa 11aport.e 1a eploD4eur clea c!eux J 
L'orpbel1ae (oent1aae4) 
llaia aoucla1a aae TO!.% legen 
I' ' Bepon4 & aon ooll\11' &battu. 
C'eet la cloche 4u eaaetuatre 
I' 
Cloche beD1, ab• que 4ia-tu? 
" De ta Toix J •eateacle la JQ"atera 
lion :trout ae lna 1'&4ieus 
I 
Pour 1ea 4e;a1aa~e 4e la terre 1 ~ 






























On the thickets still wet 
W:l. tll tha tear t'la t !li,)lt han 1Bpt 
The lark sin,.s the dawn 1 
And the rose opens, 
A 'II 
But ale~!- with the austere crepe 
Sadness has veiled my eyes--
To one Who has no friends on earth-· 
What matters the splendor of the skies. 
lla:melesa--co";Jntry-laBIII in t~"lie world 
I find in n.y grle:f 
I\o echo to answer me--
Sava the echo of my own b.ear·t 
'I'he oreeze to my heavy soul 
To a poor abandoned child 
What matters the splendor ot the skies. 
But suddenly a licht voic" 
Answers my despairing hear-t 
It is the bell of tl"le eanat•Jary 
? Blessed bell wh•:t l'ayeet tlNu. 
' 
My head rises radiAnt 
For the abandoned or the eartt 




Perdue 4aaa lea bole 
:DaDe ue aoabre soli tu4e 
Deux eafaata 4e cia' a a1x aaa 1 
, 
Portaat &Teo 1nqu1eta4e 
Leura rqar4a tr1ate et oare .. ant. 
I ~ 
Ila preaeent lear oourae legere 
Au bra1 t cl1f toaerre en oourroux 
1 
' En 41a&Dt -.herohoaa DOtre pere 
, 
Le ciel av.ra pltie cle noua. • 
.... 
-c•eat dana oette foret profonde 
'il• noua aTou pel'4ll nos paa • 
0 du ao1ne a 11l paaaait du aonde 
Il noua tirera1t 4'~ar~~s. 
"' ' Kala dans oette forett aon frere 
1 S1 noue allioua trOUTer dee loupa • 
' lfoua aToaa perdu notre pere 
, 
Le ciel aura pitie de noua.• 
llLa DU1 t Tieat, J •eateD4a penonae 
? Qae 41ront noa pareat• oe ao1r • 
' Coaaent notre aere ai 'bosme 
Dol'llira•t-ell.e salle noue Totr '; 
\, 
~na touJoura, oe aoir J'eapere 
,. 
Ke retrone nr leurs genou . 
' Boua aToaa perdu notre pare 
I' 
Le ciel aura pitie 4e aous.• 
·~e auie las, ~ trere, 11 •• aem'ble 
n faut •• repoeer "tel•, 
•As-tu faill?• •o, non, •1• je treable 
' ... plAure 4oae ~ e1 fort. mon frere, 
' Le 'bon Dieu la haut noua To1 t toua . 
... 
Boua aTone perdu notre pare 
, 











Periu 4aJUI lee 'Mia (coat1Due4) 
ED B&Dglotant1sur lea teu1llaaee1 
Lea deux eafanta ee eont asa1s, 
; 
Et aal&re la pluie et l'orage 
lla ae aoot pourtaot eudormia 
' Kala eo do~t cette priere 
" ' &e aele a leurs eoutflea ei cloux 
' 
( 
.. oue aToDe perdll aotre pere 
" Boa Dla. p~a pi tie 4e aolle. • 
tl 
Lost 1n the Woods 
!n a eUinber aol1tude 
Two eh1ldren of r::.ve and si.:. 
Ax·e castir-L a.tuut a."lXioualy 
Their gaze,. sad and sweet. 
'They hurry their l1t)lt etops 
7o the aounu of thunder 1n angill" 
" rreav&n will take pity on us. 
11 It 'l.s in t'biB deep fore•t 




Qh 1 1 f !l!t 1<9&8t l'tO!!Ie<»'\8 1fC\tlt1 lJatlll by 
Th.e:y woul~ deliver ue t'r0111 predicament 
Bt1t in tnts forest# brcther 
" 
Jle have lost our t'ath<et' 
,. 
Heaven wU 1 take p1 ty on ua. 
Vlllat will aay our Pfl.l ente tcn1bht 'l 
How will our mother ao kind 
" 
., 
Let us walk on 1 toDight~ I hope 
-(o find J'lJ'f self on their 
" We have lost our rather 
Heaven will take p1 ty on ue. 
'I 
I. U-.r 










I am weary • my brother • 1 t seems to me 
We will have to rest here ton1t;ht.• 
8 Are you hungry• •No, but I tremble 
We must sleep hare.• 
•Do not weep so hard • rtf3 brother 
.. 
The e;.ood God above sees us all·-
'1 We have lost our rather 
1\ 
Beaven will take pity on us.• 
Sobb!nt_ on the leav .. 
I 
The two children seated tf\emselves 
And in splte of the rain and tbe storm 
They finally fell asleep. 
But in sleeping, this prayer 
Blended itself with their soft breath 
We have lost our father 
" 










I Puiaque tout le aoa4e le desire 
~· Je chaate uae petite chaneoa 
Je Teux bien Youe taire plaieir 
It aoaeaaer hJle fa,on. 
• Retrain • 
Jaobantaat tra la la 1a la 
h cbantaat tra la la la la 
ED chantaat T1Te le plaialr, TiTe 1 1amour 
Qu&n4 on volt uae Jeuae fille 
~i voua fait lee 7eux 4oux 
on la trouve bien cent1lle 
Keaaieura, qu&Dd peuaes•TO~. 
- Retrain -
:sn chantant tra la la la 1a 
En ohaatant tra la la la la 
ED chantaat vive le pla181r, Tive l'amour . 
~ad 011. b-..v 
De reoevoir 4e •• aala 
Uae belle et tea4re fleur 
' Eft ae 41saat •a 4eaaia• 
... ·······- ~ ------------
- -- -- -----
ChaDeonl de Yariet~a (continued) 
• Refrain • 
En ohantant tra la 1a la la 
En ohantant tra la 1a la la 
En ohanta.nt YiYe le plaiair, YiYe l 'amou.r 
.. K&ia aoua cette •'bleme 
' L'aaour ae met a l'a'brie 
'' C 'eat pour te cUre que J e t 'aime 
• Vewt .. tu Gtn aon _..1 • 
• RefhiD • 
b 8hantant tn. la la la la 
En ohantant tra la la la la 
En chantant TiYe le plaiair, viva 1 1amour, 
.. 
Kaia aprea la lune de miel 
Q.ui ne clure J&l touJoura lonetempa 
I 
.... Oa o~eaoe a eouter le tiel 
A de certaine ac.ente . 
• Retrain .. 
Kaia on oh&Dte tra 1a la la la 
Kaia on oh&Dte tra la la la la 
Mail on chute TiTe le plaiair, YiTe l'amour • 
--- -- ----- ----



































































' Ohaaaoaa 4• Tarietea (oont1uue4) 
, 
»eauooup de sana ea aen&ge 
~1 ont appria la ltfOD 
voudront aToir 1 'aTaatace 
.. 
D'etre encore f111e et C&r!on . 
"' Refn.iD • 
En chaataat tra la la 1& 1& 
En ohaataat tra 1& 1& 1& 1& 









Since everybody 'Rishea it 
'l'he;t I sing a little song 





• • II • 
Singing ..._. hall pleasure, hail love I 
Whan one sees a young girl 
Who casta sweet eyes on you 
One finds her very nice 
Gentlemen, what think ;you'l 
He train 
Singing tra-la-la-la 
It II . " . 
Singing tra long live pleasure, long live love. 
# :!If !' 
When one haa the happiness ,, 
or receiving tram her hand 
A beautiful and tender flower 





But under this 8Jlllbol 
Love tak$8 ahel tor 
It 1s t.c tell you that I love you 
Will yo-.1 be my huabaftdt 
R41.t'ra1n 
v 
B~t after the honeymoon 
'l'bl1t doosn1 t alwe.ys laat long--
On~ begins tc taste the bitterness 
At certain monumt-
New Refrain 
But one singe tra-l .... la-la 
• • • • • • • 
• • • long 11va pleasure, long live love. 
VI 
Man7 people in ~rri~ge 
~ho have learnt tbe leaaon 
Would like to have the advantage 
Of still being ~y ~ girl.• 
Old -Rff*~n 
Singing tra•la-la-la 
• • • • • 















:Bahir 4 1aaou 
I 
Q,Uaa4 Je TOia ia uin blanche 
Aueei tee bloacle cheTeux 
Tu ee belle coa.e ue a.nae 
Aaooaplieeone•Jloue noe Toewt . 
- Ref1'&1n -
I Helae que tu ee belle 
Je TOudraie en oe Jour 
Cue1ll1r eur ta bouahe Teraeille 
Un dowr: bahir 4 'aaour. 
"7( 
-
~and Je te Toia aour1re 
Je Toia tee blaaohea dente 
Ta bouche eeable u dire 
.. Refrain • 
I Helaa que tu ea belle 
Je Toudrais en oe Jour 
Oueillir eur ta bouohe Teraeille 












" " ,, I; 
" i' 
,I 




































1: I I: 
.s6 
========================~==========,====~====' 
Baieir d 1aaour (continued) 
Te eou~iene•tu, la belle 
Noue etiona tout deua 
' Le eoir a la chandelle 
C011111e deux Jeu .. aaoureux. 
- Refrain -
" Belae que tu •• belle 
le Youdraie ea oe Jour 
Oueillir aur ta bouche ve~eille 




Jtlas or Love 
.:z:.. 
When I see thy white hAnd 
Alao thy gol4en ha1r . 
Thou art lovely as an angel 
Let us unite our vow a 
Ret'ra1n 
Alas - bow beaut1tul tbou art 
I would today 
Cull from tnv scarlet ltpa 
A sweet ldsa or lov ... 
j[ 
When I soe th:y smile 
I see thy white t~eth 
'l'hy 1110uth aeema to tell • 
'l'ht!t I am th7 lover 
Be1'ra1n 
II! 
Do at thou remember • lcwel7 one 
We were both 
That n1~ht br eandlel1ght 






\ l ·+· ' 
'" """' IE 
,. 
Bat-ee 1'~ ou l'amitie 
:r 
, , 
xoa •• 1a((U1ete eat trouble 
./ Craiut et desire tour a tour 
~· l'ardeur 4oac elle eat camble 
Soitl 'ami ti/ plua que 1 'amour • 
Je m'iaterrogee en T&in 1 J'ignore 
Simon coeur t'a1ae ou s'11 t'adore 
- Refrain -
I 
Dis-mol Asile, oh, par pltie, 
I 
Eat•oe l'amour ou l'amit1e. 
-If'" 
-
~aad. tu ohallte t.a nix ai ten4re 
' 
.A£1 te aea aeaa touts eaus 
• Ell t •eeoutaat J• o:roia entenue 
~ (' 
L •eeho d.ea ooDeerta 4ea elua 
"' Cease-tu aon aae raTi 
llage enoo~e 4aa. 1 'haraonie. 
- Retrain-
/ 
Dia•aoi Asile, oh, par p1t1e, 
/ 
Eet•oe l'amour oa l'aaitie. 
7il 
-
Dans le doute 11 Taut mieux ee taire 
I Sur m~s deux aa1t1ee d'un Jour 
Si Je Jugeais 11 peut ee f~ire 
Qu.e Je me trOJ!lp;..sse & mon tour 
Kala pourtant dane cette ten4reaae 
Dana cette ardeur, dane eette iYreaae. 
- Reflo&in -
Qu.aD4 J e aaia 
" / ga 4o1t bien e~re l'aa1t1e. 
60 
Ia n Lon or Frf.enriabip 
:z: 
illy woJ·ried soul 1<~ troubled 
Fear•s end desires. in tu!'n 
l'h.st tru. 8l"'1or with which it is full 
Be friendship 1110re than lO'Ie 
I question mya•l~ in vain, I do not ~now 
If my loves you or if 1t adores you 
Refrain 
Tell me Az1le ob--1n pity, 
Is 1t love or 1s it tr1e~lablp. 
;r 
When you sing your voice '"' tender 
Stirs my senses all aqulver 
In listening to ;rou I seem to hear 
The echo of the cono&rts on high 
Cease ~ ravished soul 
Bathe again 111 haraonr 
Re.t'7ain 
2![:_ 
In doubt 1t is better to be silent 
On t~ two fr1ondahipa of n dsy 
Should I judge it be possible 
~hat I be miat~en in turn 
But still in th1a tenderness 

















---~~:c-.-_:;:. 7::·:::- __ -_-_:. :._-_ _::· =- -- -- ------ --·- --· 
Retrain 
Tell me, Asile, oh•-when I know 




1'1: vu,f~P, l I ,L.., jor•wr ~il\e 
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' ' La .jftJle fille a 1 'natall 
\ lur le prado pre• de la &rille, 
, / 
.T'ai raaaeae, oha"N!'t treeor! 
t 
Un eYentail de Jeaae tille 
ED belle iYelre at S&rDi d'or, 
. ' La Senora Clld le reclaae 
A lea 7eux neire, lea dents 4 1~11 
• Pour 1 'oblicer, Je ren4raia 1 •aaa, 
I 
lrala J 1a1 sa:r4e aon eYentail. 
- Refrain -
.. Pour etre h~ caryoaa et f1llea, 
Garclez loJagt.-pa, gardez toujoura, 
Soua Yea ..ateaax, aoua Yoa aant1llea, 
Le doux aaoret de Yoe amouraJ 
, , 
ED pessetrant eoua le portail, 
J'e recoDilUe, belle en ea aiae, 
..... I 
La Je11De fille a l'nentail. 
J'e la 8'111T1a dana la ehapelle, 
J'e la au1•1• tr.-bl&Dt d 'eaci. 
J'e aala c..-.nt alle a'appelle, 
, 
Jlaia J •at garde eon aoa pour aoU •• 
... , 
La jeuae fille a l•eTentall (continued} 
- Retrain-
"' Pour etre hear..x, s~ona et tillea, 
Gar4ea loneteapa, sar4ea touJoura 1 
Soua Toa -..teaax, aoua Toa aaatillea, 
Le 4owt aaoret 4e Tea aaourel 
Elle eat partie ••• eat-oe dermasel 
.... Elle eat deja aoua d'autrea eieux. 
, 
Son eTentall et eon illage 
Plua que JUI&ia ohament aea ;yeux. 
En noua qui ttant, loin de la Tille, 
Ce que a'a dit la Senora, 
Et aul 4e ?oua ne le eaura ••••• 
- Betraia-
" Pour etre heureux, .. rgoaa et tillea, 
Gardea loact•P•• S&l'dea touJoura, 
Soua TOe a&Dteaux, aoue Toe aantillea, 
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The Young Girl of the Fan 
.:r: 
On the prado near the gate 
I found, charming treasure 
A young lady'a tan--
Of beautiful ivory and burnished with gold 
The Senors who claims 1t 
Hea blac~ eyes and spar&llng teeth 
To aid her, I would give my aoul 
But I've &ept har fan. 
kefra1n 
To be happy• youths and maidens 
A.eep long, &ee;. always 
Under your olo&As, under your mentillas 
The sweet secret of your loves. 
.JI 
'l'he other morning, I entered th" church 
Going through the port also 
I recognized, beautiful ln her dress 
'l'he young lady of the fen 
I follo.-ed her into the church 
l followed h('r trembling wl th emotion. 
I .-no,. how she 1a eallnd 














.7 II I 
~ ! I - . 
il I ,, 
-2-!I 
ll .J"IL 
i! ;I She has left--lent t 1t 8 pity! 
I 
,I 
,f She is already under other sJdes 
II 
il Her 
fan and her image 
li More than ever charm my eyes 
if I In parting, far from the city--,I 
·I I, 
II That which the Senora told me 
II I only Know--people of Seville--!I p 
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I.e Revell d tun Beau Jour 
I 
Sur lea monte ftllit l 1aurore 
, 
Par elle vont eolOI"e 
Dana nos vallone lee fleura 
II 
, 
Le zeph1r qui li!W'IINI'e 
F&l t rrbeoner lea bob 
L'o1seau aoua la ramure 
Eleve ause1 la vo1x 
III 
Dana lee alra ou tout chante 
Soua 1 1a1ra1n p1eux 
' La pr1ere touohant. 
S'envole vera lea oieux. 
Retrain 
Ra7onnant de lum1ere 
A l'oriont vermiel 
A au~i le aoleil 
II • • • 
' 
'lout presage a la terre · ~ 
bil!l 
D'un beau jour la reve1l. 
=~-=""lt==-~c==· =========~ I~ 








The Dawn of a Beautiful Day 
I 
On the mountain the dawn 
Ia come with ita aplendid colors 
By it shall bloom 
The flowers of our valley. 
II 
The JDUrmur1ng zepbira 
Ma~~:e the wooda abivor 
The bird under the apreed1ng branches 
Raiaea also its voice. 
III 
In the air where all aings•-
Frc.m the pious ohuroh-bells 
The tormenting prayer wings 
Its way to tho heavens--
Refrains 
Resplendent with light 
From the scarlet eaat 
Has sprung forth the sun--
All preaagea to tho earth 
The dawn of a beautiful dayt 



















- ---- ·-- -- --· 
hale Lilaoa 
Fleurette tolle Jeune tille 
' Dee l'aube e 'n allut daatut 
011 l'entea4a1 t aoue la cham1lle 
:Et chacUD diaa1 t, l*ecoutant, 
-Eat-oe Fleurette et ea Yo1~ douce 
Ou l'oiseau sur eon n1d de aouaae 
I 
~i ohaate aiaa1 
• Retrata -
.Ahl .Ahl Praia lilacs ne Youa taaeti ~ 
pae 
1\ 
Le aoleil ee lne et 1 '1ao~e 
D'un tlot brlllant 4'azur et d'or. 
' Qa'laporte a la tleurette blonde 
L'olaeau ohaate elle chante encore. 
A aon troat pure, ohaate et oaa414e 
Xeauient une perle ~de 
Xlle redlt 
- Retrain - I 













J'raie Lilaoa (continued} 
Ch&nte touJ 0\11'11 I olu&Dte cher anse 
Lea t'raiB l.il.e.Oa 11ee belle fleura . 
.... I' 
:W. Tie eat wa Jt7atere et.raase 
l(,lai tai t. 'Yeraev aonent dee pleura 
Ah puiaae-tu louat..-pa euoore 
hyant ce 41'U' ton coeur ipore 
Chant.e& t.ouJo'lll'a 
- Refrain- • 











d ...... ,., 
From l1laca 
-r-
-~ay ycun~.; l'Nl1den, 
Prom heat: of day 
one heard har by the arbutus 
And everyone said• liateninb to her, 
9 Ie it r~eurette ar4 her aweet voice--
Or the bird on her neat of moae--
" Who aint~ thua--
Ret'J'aln 
AI AlU Freah lilace, ao not fade~ bla ) 
-TI 
-The aun rhea and flooda 
The world with brilliant azure and gold 
What matters to blond Fleurette 
The bird alnt;s, she einga a.;ain--
F:rOI!! her pure forehead, chaste and candid 
Wipes a humid pearl. 
Ret'J'ain 
:r;r::. 
Sin& alway•• slng dear an~el--
The fresh lllace, the beautiful flowers-
Life 1s a etranbe Jll78tery. 
That often oaueea teara to flow-
1>\tool Ahl -r you long yet 























































La Valse des Feu1lles 
I 
La vent d 1automne paaae 
' Emportant a la fo1s 
Lee o1eeaux dana l'espaoe 
Et lee feu1lles des bois 
Jour t1ede, brise molls 
" Pour longtemps sont paese. 
Valsez oomme des folles 
Pauvres feuilles, valaez, valsezl 
II 
Sur la marge dee routes 
Au xtlid1 eomme au nord 
Voyez lee valser toutea 
Cette valse dee morts 
Le vent qui lee 1nv1te1 
N 1en trouve jama1s aasez 
Tournez, tournez plus vite, 
Pauvres feuillee, valaez, valsezl 
III 
Ou toute feu1lle tombo, 
" Ormes, ehenea, t1lleul 
\ 
Tout hommes est a le tombe, 
L1enfant comma l'a1eul 




























-Sont bientot ecouleea 
Pourauivez votre ronde, 
Pauvroe feu1llee, valaez, valaeal 
B.efra1n 
Valses oomme dee folle£ 1 ) 
Pauvree feu1llaG. valuez, valeezl J 











Tho Waltz of the Leaves 
::c 
The wind of autumn passes by 
Bringing along 
Both the birds or the air 
A~~ the leaves or the woods•-
~•arm d~y' a tender breezes 
For e long time have passed on 
ltaltz lb;e wild things 
Poor leaves, waltz. dance, dance onl 
-11 
-By the side of the aw-p 
From the south to the north 
See them all waltzing about 
This waltz or death--
The wind that invites them (to dance) 
Can't find enough of them 
Turn, turn faster 
Poor leaves, dance, dance onl 
..,-
-Where all leaves fall 
Elms, oua--
All men are at the grave--the child as well as the 
grand sire 
Th~ ch~ ~r this moment are soon passed by--
Follow ou.t your round 
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"tGl - r -r IT\ - '' ~""' rolrabuattt u.Joutu1o .. 
1.. b;.,. Jon I c{]! m a com bl~." 
1887-1937 
SA SAINTETE PIE XI 
Eveque de Rome et Vicoire de Jesus-Christ 
Successeur de St. Pierre, Prince des Apotres 
Souverain Pontife de I'Eglise Universelle 
Patriarche de !'Occident; Primat d'ltalie 
Archeveque et Metropolitain de Ia Province Romaine 
Souverain du Pouvoir tempore! de Ia Sa inte Eglise Romaine 
Ne a Desio, ltalie, le 31 mai, 1857. Ordonne pretre le 20 
decembre, 1879. Cree Cardinal de Milan le 16 juin, 1921. 
Elu Pope le 6 fevrier, 1922. Couronne le 12 fevrier, 1922. 
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SON EXCELLENCE 
MONSEIGNEUR THOMAS M. O'LEARY D. D. 
Eveque actuel de Springfield, Mass. 
Consacre le 8 septembre, 1921. 
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SON EXCELLENCE 
MONSEIGNEUR THOMAS M. O'LEARY D. D. 
Eveque de Springfield 
Monseigneur Thomas Mary O'Leary noquit a Dover, N. H. 
le 16 oout, 1875. Apres ovoir passe par les ecoles elementaires 
de son village, Monseigneur alia foire ses classiques au col-
lege Mungret, Limerick, en lrlande. La, il obtint son diplome 
en IS92. II revint alors en Amerique et entra au Grand Se-
mi!"'oire de Montreal au mois de septembre, 1892. Ce fut le 
18 decembre, 1897 qu'il rec;ut l'onction sacerdotale. lm-
medkltement apres son ordinat ion il devint vjcaire a Ia pa-
roisse Ste. Anne, Manchester, N. H. Plus tord il remplit les 
fonctions de vicaire a Concord, N. H., a I'Eglise St. Jean 
L'Evangeliste. Le 15 oout, 1904, il fut choisi chancelier du 
diocese et remplit en meme temps les fonctions de secretaire 
de Sa Grandeur Monseigneur John B. Delaney. II fut de meme 
chancelier et secretoire de Monseigneur Georges Guertin 
j usqu' au I moi, 191 I, a Iars qu' i I fut nom me Recteur de Ia 
Cothedrole St. Joseph de Manchester, N. H. Le 8 decembre, 
1914, Monseigneur Guertin le nommo vicoire-generol du dio-
cese. Et le premier janvier, 1915, il devint cure inamovible 
de I'Eglise St. Jean a Concord, N. H. Monseigneur O'Leary 
fut choisi par le Saint Siege eveque du diocese de Springfield, 
Moss., le 16 juin, 1921, et il fut consacre le 8 septembre, 
1921, jour de Ia Notivite de Ia Tres Sainte Vierge. 
Page Trois 
EGLISE NOTRE-DAME, SOUTHBRIDGE, MASS. 
HISTOIRE DE LA PAROISSE 
L'histoire de Ia poroisse Notre-Dome de Southbridge est 
une page glorieuse dons les onno les de Ia v ie fronco-cono-
dienne oux Etots-Unis. Comme toute grande oeuvre, elle eut 
de modestes debuts, mais quand an Ia contemple ou-jourd'hui, 
on tombe dans une quosi -extose en aper~evant ces monu-
ments superbes et d'une beaute insurpassable. On appreciero 
davantage ces precieux tresors, apres avoir parcouru toutes 
les .etapes, a travers lesquelles el le a du passer pour atteindre 
son apogee, et pour meriter le compliment que I' on ne cesse de 
lui fa ire tous les jours: "Notre-Dame est Ia p lus belle et Ia 
plus riche paroisse du d iocese de Springfield." 
Les documents h istoriques nous permettent d'etablir 
definitivement que les premieres fami lies canadiennes vinrent 
s'installer a Southbridge vers l 'onnee 1830, et cet exemple fut 
suivi par nombre d'autres families, surtout lors des troubles 
de 1837-38 au Canada, vraie cause de leur emigration aux 
Etats-Unis. De 1837 a 1850, les secours rel igieux etaient 
presque nuls, mais ce peuple canadien, jaloux de sa foi, ne 
laissoit pas eteindre ce precieux heritage; tous les soirs, com-
me c'etait d'ai l leurs Ia coutume au Canada, tous se reunis-
sa ient dans un lieu propice, pour reciter en commun les prieres 
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dtl soir et le chopelet. En 1840, le Rev. Pere Fitton, S. J. 
celebre Ia premiere messe a Southbridge dons Ia moison de M. 
Leery, contre-moitre de Ia manufacture Hamilton dons cette 
partie du village qu'on oppelle encore oujourd'hui "Ia Globe." 
Le Rev. Pere Levesque du college Holy Cross de Wor-
cester fut le premier pretre de langue franc;a ise, qui vint a 
Southbridge, pour prodiguer les secours de notre sainte religion 
a ce petit groupe de conodiens. II est facile de concevoir le 
bonheur que ressentirent ces braves pionniers, en entendont 
Ia parole de Dieu pnkhee dons Ia belle longue franc;aise. Ce 
fut encore ce meme ministre de Jesus-Christ qui vint en 1851 
preparer les enfonts et les jeunes gens a Ia premiere com-
munion. Ce devoue missionnoire fut tellement emu en voy-
ont une assistance si nombreuse a cette ce remonie religieuse, 
qu'il en profito pour en foire un rapport detaille a I'Arch-
eveque de Boston. L'annee suivante, Mgr. Fitzpatrick erigea 
Ia premiere paroisse a Southbridge, loquelle fut desservie suc-
cessivement par les Reverends Peres Migneault et Barrette. 
M. L'ABBE LEBRETON 
Apres le depart de ce dernier pour Grafton, les canadiens 
obtinrent Ia permission de s'organiser pour fonder une paroisse 
separee. Mgr. Williams, archeveque de Boston, leur envoya 
comme premier cure, M. l'abbe LeBreton, qui prit possession 
de Ia ha4velle paroisse au mois cJ'oclobre 1869, date a jamois 
memorable pour les canadiens de Southbridge puisque le 29 
VIEILLE EGLISE 
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MGR. G. E. BROCHU, P. A. 
novembre de Ia meme onnee, M. le Cu re celebro it Ia premiere 
messe a Ia sa lle Edwards pour les poroissiens de Notre-Dome. 
Libres de trovoi ller a leur guise, ils se mi rent a !'oeuvre, sous 
Ia direction hob ile de leur cure, dont le ze le et le devouement 
etaient a Ia hauteur des circonstonces. Tout semblo it les 
fovoriser: en effet, un terrain su r Ia rue Pine fut offert au 
nouveau cure par Ia compagnie Hamilton Woolen pour ce 
projet et d'outre port, les po roissiens contribuerent Ia somme 
de $3000.00 qui leur permit Ia construction d'une eglise b ien 
modeste, terminee a l'outomne 1870. Evidemment il folloit 
oussi une demeure convenoble pour le cure; o lors, avec !'ap-
probation de ses poroissiens, ce lui-ci fit construire un presby-
tere. Apres ovoir posse tout pres de quotre ons a Southbridge, 
M. l'obbe LeBreton quitto Ia poroisse, au printemps de l'onnee 
1873; il eut comme successeur son vicoi re M. l'obbe Georges 
Elzeo r Brochu, qui p rit possession de Ia poroisse le 23 aout, 
1873. 
MONSEIGNEUR G. ELZEAR BROCHU, P. A. 





Comte de Dorchester, P. Q. le 2 octobre, 1842. II ent ra au 
Seminaire de Quebec o l'age de quatorze ans et, ses etudes 
classiques terminees, il fit son entree au Semina ire de Mon-
trea l. Le 9 aout, 1868, il fut ordonne pnHre par Mgr. Ignace 
Bourget qui l'envoya professeur au college de Terrebonne. 
L'annee suivante, son eveque le nomma vicaire a St. Poly-
carpe et deux ons plus tord, il fu t incardine au diocese de 
Montreal, ou il servit de chopeloin oux Fnhes de Chorite. En 
1873, il passoit au diocese de Springfield et fut nomme vicoire, 
puis cure de Ia poroisse Notre-Dome de Southbridge. Tout 
jeUI1e encore et doue d'une sante robuste, ce nouveau cure 
se mi.t a l'oeuvre avec toute l'energie possible. La poroisse 
ovait son egl ise, presbytere et ecole, mais elle n'etoit pas in-
demne de dettes; il s'evertuo done a eteindre cette dette par 
des or~onisations multiples et il y reussit o merveille. La 
poroisse grossissoit toujours, et le nombre d'enfants, desireux 
d'une education, devint s i grand que le cure se vit oblige de 
construire un couvent-ecole, des l'annee 1880 et le 3 aout, 
1881, neuf Soeurs Ste. Anne orriverent a Southbridge, pour 
trovailler, avec le concours du cure, o Ia formation intellectu-
elle et mora le de Ia jeunesse fronco-omerico ine. Dix ons plus 
tord elles furent remplacees par les Soeurs de I'Assomption de 
Nicolet, qui, encore oujourd'hui, ont Ia direction de I' ecole. 
Comme le nombre d'eleves alloit toujours grondissont, il 
falloit une nouvelle ecole. Commencee en 1899, elle etait ter-
minee l'outomne suivont. Ce fut un don personnel de Mgr. G. 
Elzeor Brochu; par consequent, el le porta le nom "d'Acod-
emie Brochu." Cette ecole est un vaste ed ifice en brique, a 
trois etoges, situe sur Ia rue Pine; el le compte douze classes 
spacieuses et bien ec loirees. Le troisieme etoge etoit con-
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sacre a une magnifique chapel le, contenant huit a neuf cents 
pe'rsonnes. Avant Ia separation, les enfants assistaient a Ia 
messe en cette chapelle, taus les dimanches, car l'eglise etait 
deja trap petite. Mgr. Brochu etait done un ami loyal de Ia 
jeunesse, et un grand promoteur de !'education tant religieuse 
que franc;aise. Aussi, il en fut recompense largement par le 
Saint Pere lui-meme, qui lui confera le ti t re de Monsignor, 
avec le grade de Camerier de Sa Saintete; et le 16 mai, 1890, 
Leoh X I I I !'eleva a Ia haute dignite de Protonotaire Aposto-
lique "ad instar." Avec sa perspicacite peu ordinaire, Mgr. G. 
Elzear Brochu prevoyait que son egl ise a llait bientot devenir 
trap petite, et il acheta Ia propriete "Marcy" pour Ia 
nouvelle eg lise. La mort le frappa avant Ia realisation de son 
projet; i l rendit son 6me a Dieu le 20 septembre, 1904. 
MONSE IGNEUR LOUIS ONESIME TRIGANNE 
Quelques mois apres, Notre-Dame sa luait un autre Ser-
v iteur devoue de Ia Sainte Eg lise, dans Ia personne de M. I' abbe 
Louis Ones ime Triganne, qui devait, comme troisieme cure, 
continuer ces oeuvres si cheres et si b ien commencees. Ne a 
Plessisville en 1860, il fit ses etudes completes au Seminaire 
de Nicolet, et fut ordonne pretre en 1884 par son Excellence 
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MONSE IGNEUR L. 0. TRIGANNE, P. D. 
Mgr. Lafleche. Deux ons plus tord, il quittait le Canada pour 
venir oux Etots-Unis, donner les secours de son ministe re a ses 
compotriotes qui olors, quittoient les plages conodiennes par 
milliers. Successivement vicoire a Holyoke et a North 
Adams, cure a Pittsfie ld et a Adams, il venoit, en novembre 
1904, prendre possession de Notre-Dome de Southbridge. II 
y ovoit encore beoucoup a faire dons cet immense jordin 
poroissiol, mois le Pere Trigonne sut se montrer a Ia hauteur 
de so position. En peu de temps, Ia paroisse prit un regain de 
vie tel, qu'une division s'imposo, et cinq cents families quit-
terent Notre-Dome, pou r former Ia nouvelle paroisse du Socre-
Coeur. Financier d'une habilete peu ordinaire, ouvrier inlos-
soble, econome severe, il reussit a doter so florissonte poroisse 
de l'une des plus belles eglises du diocese, pour ne pas dire de 
tout I'Etot, ainsi que d'un presbytere dont Ia beaute fait 
naltre !'admiration publique. 
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T ant de succes et de devouement, au service de Dieu et des 
siens, ne pouvoient passer inoper~us;voila pourquoi, sur Ia de-
monde de son Excellence Mgr. Thomas M. O'Leary, le Rever-
end L. 0. Trigonne fut eleve a Ia dignite de Prelot Domestique 
de So Sointete, Pie XI, le 16 fevrier, 1930, honneur insigne 
qui veno it s'ojouter a !'affection des poroissiens de Notre-
Dome que Mgr. Trigonne possedoit, et qui ne s'effocero 
jomois. 
La memoire de Mgr. Trigonne est encore immortolisee 
dons des trovoux, dont Ia beoute et Ia grandeur, font noltre 
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i I' admiration generale. Bien rares sont les personnes qui ne se 
font pas un p!aisir de visiter Ia magnifique eglise Notre-
Dame, chef-d'oeuvre d'architecture et d'une richesse excep-
tionnelle. Commencee le 25 mars, 1911, jour de I'Annonci-
ation, sous Ia direction de M. Joseph Venne, architecte de 
Montreal, M. Hormisdas Ba i l, contracteur de Southbridge, M. 
Hugh Ca irns, decorateur, et M. Gunippo Ra~g i, artiste-
peintre, elle se terminait six ans plus tard sans accident. La 
Sainte Vierge veillait sans doute a !'erection de son temple et 
ne permit qu'aucun obstacle ne s'y opposat, pas meme Ia 
question f inanciere pu isque le tout est paye. De quelque cote 
que vous penetriez dans Ia v ille, a plusieurs milles de distance, 
vous apercevez sa tour colossale, d'une hauteur de cent 
quatre-vin!=Jt pieds, dont Ia blancheur ec latante rappelle Ia 
purete de Marie a laque lle elle est consacree. Dans South-
b ridqe, peut-etre plus qu'ailleurs, on peut dire vraiment que 
Ia "Maison de Dieu" occupe Ia premiere place. De marbre 
b lanc, avec toit en tuiles rouges, elles nous rappelle si bien les 
v iei lles cathedrales d'Europe, aux lignes si pures et si belles, 
que nous sommes saisis d'admiration a Ia vue de C3 monument 
sans egal qu'on pourra it appeler "mervei ll e canad ienne." 
On y penetre par c inq partes enormes, en bronze sol ide, 
sur Ia fac;ade desque ll es on voit en relief les figures d~s douze 
Apotres et des quinze Mysteres du Rosa ire. Cou lees par Ia 
compagnie Gorham de Providence, elles sont un iques dans 
cette partie du pays et savent attirer !'attention de taus les 
artistes, tant par leur style que par leur richesse. Elles cadrent 
bien avec "Notre-Dame", Ia grande foi de ses enfants, les 
sent~ments qui animerent Mgr. Triganne, puisque ces belles 
partes, coutant Ia somme de $25,000.00, furent donnees a Ia 
pa roisse par le meme qui ava it preside a Ia construction de sa 
be ll e eg lise. Foi, affection, reconna issance, et doux souvenir 
sont done scelles a jama is dans ce don genereux et ineffac;able. 
D'autres surprises attendent le visiteur a mesure qu'il 
avance dans cette vaste egl ise ou l'on trouve des beautes et 
des richesses telles qu'il est presqu'impossible de les decrire. 
I I faut visiter Notre-Dame pour avoir une idee juste de Ia 
grandeur et de Ia majeste de ce temple sans pareil. Pouvant 
conten i r quatorze cents personnes, avec parquet en rnosa'ique, 
ba lustrade en marbre b lanc, capab le d'accommoder une soix-
antaine de communiants, voute ornee de riches tab leaux 
representant les phases de Ia vie de Ia Sainte Vierge, boiseries 
en merisier rouge et sculptees, stalles du sanctuaire au peuv-
ent s'asseoir une cinquantaine d'enfants de choeur; cinq nefs 
et cinq autels dont le princ ipa l, autel Gregorien, est de rare 
beaute, reposant entre quatre colonnes qui s'elevent jusqu'au 
triforium sur leque l est represent€ le Calvaire, Jesus, Marie 
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PRESBYTERE NOTRE-DAME 
et le disciple bien oime; ou-dessus du tabernacle, un peu en 
orriere, une riche statue de Ia Mere de Dieu, de grandeur no-
turelle, dominant tout l'interieur de l'eglise; c'est bien Notre-
Dome de Southbridge, et le visiteur sent noltre chez lu i des 
sentiments d'odmirotion et de fierte leg itime. Ajoutez a 
celo des milliers d'ompou les electriques projetont des rayons 
de lumiere, se melont oux mu ltip les cou leurs des tableaux 
precieux; pres de deux mi lie odoroteurs a genoux devont leur 
Dieu, les ministres du culte revetus d'ornements les plus riches 
et les plus somptueux, escortes d'une legion d'enfonts de 
choeur; des flots d'encens montont vers le ciel au milieu des 
chants melodieux et vous avez une petite idee de Notre-Dome. 
· 11 ne fout pas oub lier Ia Voix solennelle de Notre-Dome, 
trois cloches: J esus, Marie, Joseph, carillon beni par son Ex-
cellence Mgr. Thomas D. Beaven, le 31 moi, 1915 et qui, dons 
Ia jole ou Ia tristesse appellent fidelement les ames au sonc-
tuoire, ainsi que les orgues, si hob ilement touchees par le 
Professeur Eugene Tapin, dont Ia reputation n'est plus a faire 
et qui rendent les ceremonies encore plus be lles. Ces argues 
proviennent de Ia Maison Casavant Freres de St. Hyacinthe, et 
sont parmi les plus dispendieuses sorties des ateliers de cette 
compagnie de renom. 
Ce monument reli gieux et canadien, connu par tout le 
pays sous le nom de Notre-Dame de Southbridge, fut dedie le 
2 juillet, 1916, fete de Ia Visitation, par son Excellence Mgr. 
Thomas D. Beaven, assiste des deux Superieurs de I'Assomp-
tion et de Holy Cross. La messe pontificole fut celebree par 
son Excellence Mgr. J. S. Bruneault, Eveque de Nicolet. 
Jamais Southbridge n'a ete temoin d'une fete religieuse aussi 
imposonte. Plus de deux cents pretres et rel igieuses, ainsi 
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~ue des milliers de loiques du village, de Ia Nouvelle Angle-
terre et du Canada etoient venus s'unir a leur cure en ce jour 
de triomphe et de gloire, pour le feliciter et portoger so grande 
joie. On etait content eta juste titre, puisque ce mognifique 
Palais divin, qui ovoit coute au dela de $266,000.00 etait 
deja paye le jour meme de Ia dedicace. 
La pa roisse se developpait toujours, rec;evant cheque 
annee nombre de nouveaux membres, au point qu'il fallut 
sanger a une nouvelle residence pour les pretres, qui devaient 
desservir ces milliers d'omes. En 1926 done, Mgr. Trigonne 
donnait un controt a M. Donat Baribeau, architecte de 
Springfield, et a MM. F. X. Laliberte & Fils, controcteu rs de 
Southbridge, pour !'erection de l'une des plus belles residences 
du village. Unie a l'eglise par un couloir, pouvant occomoder 
facilement une dizaine de personnes, avec vingt-cinq chom-
bres et commodites des plus modernes, cette maison cadre 
bien avec so voisine, l'eglise poroissiale, etant e lle aussi de 
marbre blanc et tout payee. Tont de travail et de souc is 
devoient necessairement avoir leur repercussion sur Ia sante 
du cure, et le 19 septembre 1931, Mgr. Trigonne cHait trans-
porte a l'hopital St. Vincent de Worcester, ou il s'eteignit 
doucement dons le Seigneur le 14 octobre suivont. Deux ens 
s'ecoulerent avant qu'un successeur fut nomme a Notre-
Dame, car un tresor n'est pas a confier a tout venu. 
MONSEIGNEUR MARIE ATHANASE DESROCHERS, P. D. 
Vendredi, le 28 juillet, 1933, orrivait a Southbridge Mgr. 
M. Athonose Desrochers a qui l'autorite eccles iastique con-
fiait !'administration de Notre-Dame. Tous les poroissiens 
accuei IIi rent leur nouveau cure avec joie et confiance, et les 
faits ant prouve depuiS' qu'ils avaient bien raison. L'oeuvre, 
quoique tres belle et bien reussie, cependont n'etoit pas com-
ph~te; les grondes chases demondent plus d'une vie pour ot-
teindre leur apogee. II y avait done beaucoup a foire. Mgr. 
Desrochers, guide par sa longue experience, se mit a l'oeuvre 
avec tout !'entrain et tout le zele d'un coeur vroiment 
sacerdotal. 
L'ecole, source de vie pour toute paroisse canodienne, 
etait trop pet ite. Des trovaux, commences en decembre de 
Ia meme onnee, convertisso ient Ia sa ll e de I'Acodemie Brochu 
en six bel les classes; ce qui permit au cure d'etablir un Cours 
Commercial, chose b·en chere a son coeur. Cor, dit-il souvent, 
l'enfant de nos jours ne restera jamais assez longtemps a 
l'ombre de son clocher et sous !'influence protectrice des 
bonnes Religieuses. On a vite compris l'avantage de ce se-
csuete a Ia Page Dix-Septl 
Page Treize 
LE VENERABLE JUB ILAI RE 
MONSEIGNEUR MARIE ATHANASE DESROCHERS 
Prelot Domestique de So Sointete 
Conseiller de Son Excellence, Mgr. Thomas M. O'Leary 
IVieme Cure de Notre-Dome, Southbridge, Moss. 
BIOGRAPHIE DU JUBILAIRE 
Monseigneur Marie Athonose Desrochers noquit a St-
Jacques I'Achigon, le 26 decembre, 1861, d'Edouord Des-
rochers et de Celina Dugas. Tout jeune encore, il se sentit 
attire vers le socerdoce et entro au Seminoire de Joliette pour 
se preporer a cette noble vocation. Toutes ses etudes closs-
iques et theologiques furent poursuivies dons les mu rs de ce 
meme college, qu'il quitto pour recevoir l'onction socerdotole 
au Grand Seminoire de Montreal, le 4 juin, 1887, des mains 
de l'orcheveque, Monseigneur Charles E. Fabre. 
Apres son ordination, il fut nomme o Jol iette ou il de-
meuro quotre ons comme professeur au Seminoire. Pendant 
les voconces il venoit oux Etots-Unis pour foire un peu de 
ministere poroissiol. C'est oinsi qu'il fut remorque par son 
Excellence, Monseigneur Thomas O'Reilly, D. D. olors 
eveque de Springfield et sur Ia demonde de ce dern ier, Mgr. 
Fabre lui permit de quitter son diocese d'origine pour veni r 
se consocrer au ministere des siens etoblis dons Ia Nouvelle 
Angleterre. 
So premiere nomination fut a Sainte-Marie de Spencer, 
ou il orrivo en 1891, comme vicoire du Reverend Pere Lomy. 
Deux ons plus tord, il fut tronsfere au Precieux Song de Holy-
oke, qlors sous Ia direction du Cure Charles Crevier. En 1900, 
Mgr. Desrochers fut promu a Ia cure de Shelburne Falls par son 
Excellence, Mgr. Thomas D. Beaven. Pendant son sejou r 
doris cette poroisse, if se consocro surtout a Ia renovation 
comp)ete de l'eglise Saint Jean-Baptiste de Colrain. 
Des 1904, son Eveque, voulont lui temoigner une grande 
marque de confionce, l'oppelo a fonder Ia nouvelle poroisse 
Saint Jean -Baptiste de Ludlow, un demembrement de Saint 
Louis de Gonzogue d'lndion-Orchord. Comme pour toute 
nouvelle fondotion d'olors, les debuts furent penibles et 
pendant un on il follut dire Ia messe dons un gymnose. Mois 
Monseigneur se mit a !'oeuvre avec courage et puissomment 
seconde parses poroissiens, il reussit bientot a construi re une 
belle eglise et un presbytere t res comfortable. 
Tont de zele et de succes lui volurent d'eveiller !'attention 
de son Eveque, qui en 1909 lui confio, cette fois, l'importonte 
et florissonte poroisse du Socre-Coeur de Webster, ou, un long 
et fructueux ministere l'ottendoit. Son Predecesseur, M. l'obbe 
A. Legris, ovoit deja construit un temple imposont et un cou-
vent-ecole, mois if restoit encore beoucoup o foire. Groce o 
l'hobile administration du nouveau cure et a Ia cooperation 
enthousioste des poroissiens, en 1913 une ecole mogn ifique 
de dix-huit classes remplo~oit l'oncienne, devenue trap petite. 
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Cette derniere fut tronstormee en sal le poroissiole. A Webster, 
Monseigneur se fit remorquer encore par l'e lon qu'il donna a 
Ia piete. Groce a so predication et a son exemple, les devotions 
devinrent nombreuses et tres frequentees. Un double honneur 
devoit couronner et recompenser tont de vertus et de travail. 
Au mois de novembre, 1925, Rome reconnoissoit les merites 
du Cure de Webster en le nommont Prelot Domestique de So 
Sointete, Pie XI. Le 24 janvier suivont, Son Excel lence, 
Monseigneur Thomas M. O'Leary, successeur de Monseigneur 
Beaven, vint a Webster pour !'investiture solennelle. Presqu' en 
meme temps I'Eveque l'oppeloit a foire porti de son Conseil 
diocesoin. 
Comble d'honneur de Ia port de I'Eglise, toujours seconde 
par ses devoues poroissiens, ovonce un peu en oge, Mon-
seigneur esperoit finir tronquillement so carriere socerdotole 
dons cette poroisse, ou, depuis vingt-quotre ons, il foisoit 
!'oeuvre de Dieu. Mais Ia divine Providence dec idait autre-
ment. "L'homme propose et Dieu dispose." L'outorite 
diocesoine le destinoit a une paroisse plus grande et plus flor-
issonte. Au mois de juillet, 1933, Son Excellence, Mgr. 
Thomas M. O'Leary le nommait cure de Notre-Dame de 
Southbridge pour succeder au regrette Mgr. L. 0. Trigonne. 
Mgr. Desrochers s'inc lino respectueusement devont Ia volonte 
de.son Superieur. Mettont toute sa confionce en Dieu, qui 
donne a chocun les forces et les graces necessoires pour oc-
complir le devoir impose, des son orrivee a Notre-Dome, il se 
mit a l'oeuvre pour doter Ia poroisse d'omeliorotions qui 
s'imposoient. L'ecole poroissiole etait devenue trap petite 
po·ur recevoir tous les enfonts; les Religieuses depu is nombre 
d'onnees meritoient une demeure plus appropriee; il follait 
une salle convenoble pour grouper les notres et unir les forces 
poroissioles. Sous l'hobile direction du nouveau cure, taus 
ces projets ont ete realises, ou sont en voie de l'etre. 
Mointenont, en 1937, au moment ou Monseigneur 
celebre solennellement son Jubile Sacerdotal, en repossant 
ses cinquonte ans consacres au service du Divin Maitre, quelle 
consolation pour lui de voir qu'il n'o pas travoille en vain! 
Portout, il est posse en foisont le bien; portout, il a loisse le 
souvenir d'un veritable homme de Dieu. Que Dieu le gorde 
encore longtemps parmi nous, et lui accorde de bien douces 
consolations! Et que Ia poroisse Notre-Dome, qu'il s'estime 
si heureux de diriger dans les voies du solut, continue, sous so 
direction, a mointenir so place preeminente parmi les 
paroisses du diocese. 
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RES IDENCE DES RELIGIEUSES 
(Suite de Ia Page Treize) 
jour prolonge o !'ecole de "chez nous" puisque des 1934, 
vingt-quotre eleves s'inscrivoient en premiere onnee et 
l'onnee suivonte on comptoit quoronte-six eleves. Mois ce 
developpement de !'ecole omenoit oussi !'augmentation dons 
le personnel enseignont, et i I follut sanger a une residence 
convenoble pour les Soeurs. Done, le 9 oout, 1935, Mon-
seigneur benissoit le terrain ou devoit s'elever le magnifique 
Couvent, outre gloire pour Notre-Dome et douce benediction 
pour les Religieuses. Sous l'hobile direction de MM. 0. Nault 
& Fils, architectes de Worcester, et MM. F. X. Laliberte & 
Fils, controcteurs de Southbridge, Ia batisse moderne etoit 
prete en moi, 1936. Haute de trois etoges et sous-sol, ren-
fermont vingt-cinq chambres, avec vostes sa lies de trovoi I et 
de recreation et un bijou de chopelle, ce couvent est un veri-
table petit paradis ou le travail des bonnes Religieuses devient 
plus facile, sons perdre de son merite, ni de son influence. 
Bien situe sur un endroit eleve qui domine tout son entourage, 
avec trois vostes terraces, porsemees d'orbres gigontesques, 
chemins de beton, fleurs, rosiers, orbustes de choix et jordin 
souvoge, le couvent des Soeurs de I' Assomption de Notre-




. occupes par cette voillante communaute de Nicolet. Ce qui 
est oussi bien consolont, c'est le fait que les depenses de 
$.75,000.00 pour le couvent sont tautes payees. 
On avait done raison de se rejouir a Notre-Dome, et pour-
tent i I manquait quelque chose. Les rencontres entre pn§tres 
et.paroissiens etaient assez rares, pour ne pas dire impossibles, 
a cause du manque de local. Taus souffraient de cet etot de 
chases, mois surtout les jeunes. Voila pourquoi Monseigneur, 
voulont donner a ses ouailles taus les bienfaits de !'amuse-
ment sain et de Ia protection necessaire, obtint Ia permission 
de son Eveque pour !'erection d'une salle grandiose, dont les 
travaux sont commences depuis le lundi de Paques, cette an-
nee, l'architecte et le contracteur etant les memes que pour 
le couvent. Cette batisse, a deux etages, de brique couleur 
Iegere, comprendra deux so ll es, une inferieure, salle de re-
creation, occommodant environ deux cents personnes, avec 
cuisine, et !'autre, un voste auditorium pouvant osseoir neuf 
cents personnes, avec baleen, theatre et commodites des plus 
modernes. La "Salle Notre-Dame" qui sera terminee en oc-
tobre 1937 au prix de $80,000.00 aura Ia meme coracteris-
tique des autres constructions paroissiales en ce qu'elle sera 
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'tout payee au jour me me de son ouverture. Et Ia poroisse 
Notre-Dome sera complete, possedont cinq edifices mojeurs, 
libres d'hypotheques, d'une beoute et d'une grandeur tout a 
fait remorquobles. 
S'il est permis de mesurer le succes par le travail, les 
poroissiens de Notre-Dome ont bien raison d'etre fiers. Leur 
grande foi, leurs nombreux sacrifices, leur profonde chorite 
n'ont pas ete en vain. Benis de Dieu et de leur Potronne, 
Notre-Dome, ils possedent oujourd'hui une des plus belles 
institutions poroissiales fronco-omericoines de tout le pays. 
II n'est done pas etonnont de voir les outorites ecclesiostiques 
occorder a Notre-Dome l'honneur insigne d'etre desservi par 
un Prelot Romain et celo depuis nombre d'onnees. 
Felicitations choleureuses done oux braves poroissiens de 
Notre-Dome~ Puissent-ils toujours marcher sur les traces 
glorieuses de leurs freres -oines et dignement conserver ce 
prec ieux heritage d'une poroisse si florissonte, erigee pour Ia 
gloire de Dieu, le bien de so religion et l'honneur des Fronco-
Americoins. 
N oces d'Or, fete d'un automne 
0 u les fruits ont gorde leu rs f leurs, 
C ombien digne de to couronne 
E st ce noble front qui royonne 
S ur I'Eglise et sur tont de coeurs! 
D ieu l'o fait grand! Dieu l'o fait PRETRE! 
0 n le nomme l'omi du Maitre; 
R ien de plus n'eblouit ses yeux; 
s a vie, humble et modeste etoile, 
A voulu rester sous un voile 
C omme un ostre fait pour les cieux! 
E ntendez-vous? Rome en est fiere, 
R ome illustre cette carriere 
D 'un veteran du sonctuoire, 
0 livier distillont Ia poix! 
T ous ceux que ses bontes et leur reconnaissance 
A ttochont ace coeur qu'on n'epuise jomois, 
L 'ame qui s'obreuve de so surobondonce, 
E leve au Song du Christ un voeu plein d'esperonce; 
S ong divin, gorde-le; ses jours sont des bienfoits! 
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Programme des Fetes Jubilaires 
Premier Jour 
DIMANCHE, LE 6 JUIN, 1937 
a Dix Heures et demie 
Messe Solennelle, celebree par le 
VENERABLE JUBILA IRE, Mgr. M. A. Desrochers, Cure 
en presence de 
SON EXCELLENCE 
Monse igneur Thomas M. O'Leary, D. D. 
Eveque de Springfield, Moss. 
OFF ICI ERS DE LA ME SSE 
Diocre: M. l'obbe Euphemius Chabot. 
Sous-diocre: M. l'obbe Camille Blain. 
Sermon de circonstonce 
par 
M. l'obbe J. M. Marceau, cure du Socre-Coeur 
de Webster, Moss. 
Apres Ia ceremonie religieuse, les membres du clerge seront 
les hotes du Jubiloire. 
A HUIT HEURES, a Ia Salle Municipale, 
Grande Reception Publique au Digne Jubilaire. 
Discours, Presentation des Voeux, Offrondes de Fleurs et 
d'une Bourse D'Or. 
Page Vingt 
Rev. J. M. Marceau, Cure du Socre-Coeur, Webster 
Predicoteur de Ia Circonstonce 
PREMIERE ME SSE 
Pasteur, il vous souvient du jour trois fois heureux, 
Ou votre ame a Jesus s'enchoinoit de doux noeuds! 
Pour Ia premiere fois, votre main consocree 
Elevoit sur l'outel Ia Victime adoree! 
Un bonheur ineffable alors vous inondoit; 
A flots, de votre coeur, l'extose debordoit; 
On eut pu voir vers vous se pencher le bon Maitre, 
Et I'Ange s'inc liner devont le nouveau Pretre. 
Depuis ce jour heureux, cinquonte ens ont posse; 
Un immense tresor la-hout s'est omosse. 
Mois ottendez encore A plus tord Ia couronne; 
Dons le sejour des cieux pour vous elle royonne. 
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' t Vicatres Actuels de Notre-Dame 
Rev. Henri Foucault Rev. Wilfrid Racicot 
Rev. Armond Silvain 
PRETRE POUR L'ETERNITE 
Vivre au milieu du monde sans desirer ses plaisirs; etre un 
membre de chaque famille sans appartenir a aucune; par-
ticiper a toutes les souffrances; penetrer tous les secrets; 
guerir toutes les plaies; aller des hommes a Dieu et lui offrir 
leurs prieres; retourner de Dieu aux hommes pour apporter le 
pardon et !'esperance; avoir un coeur de feu pour Ia charite 
et un coeur de bronze pour Ia chastete; enseigner et pardon-
ner, consoler et toujours benir, mon Dieu, quelle vie! Et c'est 
Ia votre, 0 Pretres de Jesus-Christ! Locordoire 
Page Vingt-Deux 
Reception Publique, Salle Municipole 
le dimonche, 6 juin, 1937, o Mgr. M.A. Desrochers, P. D. 
Entree triomphole 
"Morche Pie XI." 
II Introduction de M. le Maitre de Ceremonies 
M. Volmore Tetreault 
Ill Programme de Ia Soiree 
M. l'ovocot Rosario Normandin, Maitre de Ceremonies 
IV Orchestre 
V Officiers du Village: 
VI Chant 
M. David Hobson 
M. Omer Perron 
M_ Napoleon Blanchard 
"Ouvrez Vos Portes Eternelles" 
VII Premiers Succes: 
M. l'obbe Euphemius Chabot, Cure de Ludlow 
VIII Chant 
"Chants Conodiens" 
I X Oeuvres o I' etronger: 




Sextette: "Lucio de Lommermoor" Donizetti 
X I Presentation: 
Voeux, M. Alfred Peloquin, Maitre des Postes et 
President General du comite. 
Fleurs, Mile Louise Marie LeClair 




XIV Reponse de Monseigneur le Jubiloire 
XV "0 Conodo"-"The Star-Spangled Bonner" 
Chant sous Ia direction de Professeur Eugene Topin 
Orchestre sous Ia direction de M. Sylvia Bachand 
Mozart 
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Deuxieme Jou r 
Lundi, le 7 juin, 1937, 
a hu it heures P. M. 
Sa lle Municipale, Rue Elm, Southbridge, Mass. 
GRANDE SOIREE RECREATIVE 
par 
LES ENFANTS DE L'ECOLE NOTRE-DAME 
so us 
LA Dl RECTI ON DES REVERENDES SOEURS L'ASSOMPTION 
Acclamations jubilaires-Jonchee de f leurs 
AU PARTERRE DE NOTRE-DAME 
Dons les com!s des roses et des soucis, 
des jeunes filles cuei llent les fleurs de 
leur choix pour en offrir une gerbe ci 
MONSEIGNEUR LE JUB ILAIRE. 
II AVEC LA V IERGE POUR GUIDE 
Etapes d'un sacerdoce 
Sa int-Jacques de Montcalm 
Recits des troubadours; 
Chanteurs: 
Secrets d'une vocation 
Piete familiale 
Premiers oppels 
A Ia poroisse notale 
A Ia mere d'un futur pretre 
Priere a Marie 









4 Notre-Dame de Southbridge 
Le bienfaiteur de l'enfonce 
Magnificat jubilaire 
Honneur! Amour! Reconnaissance! 
Ill LA VOIX DES HEURES 
Gerbes de souvenirs glanees autour d'un Jubi le 
Les Heures Joyeuses 
Les Heures Mystiques 
Les Heures Glorieuses 
Beni so it le soir! 
Choeur des Noces d'Or. 
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AU SOIR DE LA FETE D'OR 
Pere, pour votre Jubile 
Les chants s'elevent pleins de graces 
Mais ces hymnes vibrants, ailes, 
Hedas! ils passent! 
Pour benir vos nobles travaux, 
Louanges et voeux s'entrelacent, 
Mais ces accents riches et beaux, 
Helas! ils passent. 
Faudra-t-il done que ce beau jour 
Ne laisse apres lui d'autre trace 
Qu'un touchant souvenir d'amour, 
Souvenir passe 
Non! nous avons fait un tresor 
Qui, oui, laissera sa trace; 
Gratitude, prieres d'or, 
Cela ne passe 
LES SOEURS DE L' ASSOMPTION. 
Depuis 1891, ces bonnes Religieuses de Nicolet, sont 
chargees de donner a nos enfants, le pain de !'intelligence et 
du coeur. D'un zele et d'un devouement inlassables, malgre 
des obstacles inouis, elles reussissent a conserver chez les 
jeunes !'amour de Ia religion et de notre langue. Au debut, 
elles arriverent au nombre de sept; maintenant, elles sont 
vingt-trois qui travaillent sans cesse au bien-etre de Ia jeun-
esse de Notre-Dame. Leurs succes ne se comptent plus; leurs 
qualites comme institutrices sont reconnues par toute Ia Nou-
velle Angleterre. Leurs talents dans les arts sont des plus re-
marquables. La preparation et !'execution de Ia belle Soiree 
Recreative pour les Noces d'Or, en est une preuve. 
Honneur done aux Devouees Soeurs de L' Assomption. 
Puissent-elles trouver toujours Ia cooperation necessaire a 
cette oeuvre si importante pour les Canadiens, I' education des 
petits enfants. 
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Membres du Comite des Fetes Jubiloires 
OFFICIERS: 
President: M. Alfred Peloquin 
Vice-President: M. Vol more Tetreault 
Tresorier: Rev. Armond Silvoin 
Secretoires: Mile Alexine Rovenelle et Mile Elizabeth St. 
Onge 
Maitre de Ceremonies: M. l'ovocot Rosario Normandin 
Conseillers: Rev. Henri J. Foucault et Rev. Wilfrid Racicot 
Comite pour les decorations: Messieurs E. Gaumond, Charles 
Normandin, Emery Lavallee 
Plociers a Ia Messe et Reception: Messieurs J. Arthur Gener-
eux, George Bastien, Fabien Brodeur, I. Beauregard, 
Mederic Duhamel, Albert L'Ecuyer, Antonio Gauthier, 
et les membres des deux Gerdes d'Honneur des Con-
seils Rochambeou et Brochu. 









































J. Alberic Carpentier 










Fe I ix Lemoine 






Hermeneg ilde Ravenelle 
Henri Robida 





FUT RENDU POSSIBLE PAR LA 
GENEROSITE et Ia COOPERATION 
des 
MANUFACTURIERS, BANQUIERS, et HOMMES d'AFFAIRES 
du 
VILLAGE de SOUTHBRIDGE, MASSACHUSETTS. 
* * * 
THIS SOUVENIR-PROGRAM 
WAS MADE POSSIBLE THROUGH the 
GENEROSITY and COOPERATION 
of the 
MANUFACTURERS, BANKERS, and BUSINESS-MEN 
of the 
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CONCERT 
PAR LES 




CLERGE DE NOTRE-DAME 
A LA 
REINE 
DES PAROISSES FRANCO-AMERICAINES 
DU 
DIOCESE DE SPRINGFIELD 
"AVE MARIA- MATER DEl" 
MGR. M. A. DESROCHERS, P. D. 
REV. ARMAND SILVAIN 
REV. HENRI FOUCAULT 
REV. WILFRID RACICOT 
romplimenl .~ dr 
0. E. NAULT et FILS 
Architectes 
pour 
Couvent et Salle Notre-Dame 
PROGRAMME 
DIRECTEUR : PROF. E. L. TAPIN 
Orgoniste et Mai tre de Chopelle 
de I'Egllse Notre-Dome 
Professeur de Piano et de Voix. 
ACCOMPAGNATRICE: MME. DORIS MONTVILLE 
Un piano "STEt NWA Y CONCERT GRAND" o etc grocieusement offert pour le 
concert· por Ia Cie. Steinert and Sons de Worcester 
Compliments de 
P E R R 0 N and C 0. 
Contracteur pour le Plombage 
Dans Ia Salle Notre-Dame 
OMER L. PERRON, Prop. 
• I 
Compliments de ( ·omplimcnls de 
W. E. LANGEVIN, M.D. RAYMOND F. HALING, M.D. 
18 RUE HAMILTON 314 RUE HAMILTON 
-I 
Compliment:; rlr Compliment.~ til• 
CHARLES SIMPSON, M. D. JOSEPH DONAIS, M. D. 
186 RUE HAMILTON 389 RUE MAIN 
--------------------------~~--------------------------
MEMBRES DE LA CHORALE 
Mme. Homere Genereux 
• Mme. Therese Dono is 
Mme. Richard Aucoin 
Mme. Minnie Tra ha n 
Mil e. I rene Allard 
Soprani 
Mlle. Gertrude S1moneau 
Mlle. Vivion Allord 
Mlle . Therese Ra paneau 
Mlle. Irene Roponeau 
Mlle. Jean Ga uthier 
Mile. Doris Lariviere 
S I NCJ£UE8 /I'EL! CITATIONS! 
G. GREGOIRE et FILS 
Maison Fondee en 1 894 
Chaussures Cravates Chemises, etc. 
Cordonniers Experts 
15 RUE HAMILTON 
. 
rompliments de 
I. R. BEAU REGARD 
Marchand de Meubles 
Meubles pour toute Votre Demeure 
335 RUE HAMILTON Tel. 237 W 
-- - -- -
MEMBRES DE LA CHORALE <Cont. l 
Altos 
Mme. Leontine Lusignan 
Mme. Beatrice Caouette 
Mme. Eugene L. Tapin 
.MIIe. Rachoel Dubreuil 
Mile. Claire Birtz 
Basses 
Tenors 
M. Henri Ferron 
M. Emile Leclair 
M . Georges Lucier 
M. Rosoire Lamontagne 
M. Ovide Trahan 
M. Armond Bussiere 
·Messrs. Oswa ld J. Laliberte Louis Caouette Felix Lavallee 
Georges Dumas Archie Lareau Bernard Richard 
PHARMACIE LePAIN 
STUDIO BENOIT 
ALBERT N. LePain, PH. G. 
Pharmocien 
256 RUE HAMILTON Tel. 1330 
286 RUE HAMILTON TEL. 445 1 
---------------------------- -----------------------------1 
C'ompb:m.ents rlr 
BOUVIER'S SHOE STORE 
331 RUE MAIN 
Specialist in Radio Servicing 
PHIL'S RADIO SHOP 
PHIL LEFEBVRE 
374 MAIN STREET 
TEL. I 348 R - 1348 W 
Compliments de JJ ETLLEURS T'OEUX 
de Ia 
R!CHARD'S BAKING CO. 
"MODEL BAKERY" 
PAIN "BUTTER-NUT" Mongez le 
PAl N "PAR-X" 






THANKSGIVING SONG All itsen 1 
Par Ia Chorale 
My love is the flaming sword, 
To fight throughout the world: 
Thy love is the shield to ward, 
And the armour of the Lord, 
And the banner of Heav'n unfurl'd ! 
Let my voice ring out, ond over the earth, 
Through a ll the grief and s trife, 
With a golden joy in a si lver mirth, 
Thank God for Life! 
1 Let my voice swell out, Through the great abyss, 1---------
Comphmcnts t/11 Compliments de 
LEOPOLD CORRIVEAU I INC. 
MAGASIN "BON MARCHE" Meubles de Qualite, 
Mme. A. E. CAPLETTE, Prop. Beaute et Confort 
Choix lllimite Prix Raisonnables 
338 RUE MAIN TEL 1437 M RUE FOSTER 
(' ompliment s rlr 
(;ompliment.~ de MEDERIC DUHAMEL 
EDWARD W . STAVES et 
NORBERT BENOIT 
Complimwls de 
BOUSQU ETIS AUTO PARTS and SUPPLY 
27 rue Hamilton 144 rue Main 
SOUTHBRIDGE WEBSTER 
PROGRAMME 
To the azure dome above, 
With o chord of faith in the harp of bliss, 
Wrth a chord of faith in the harp of bliss, 
Thank God for Love, 
Thank God for Love, for love; 
Let my voice thrill out, 
Beneath and above, 
The whole world through, 
0 my Love and Life, 
0 my Life and Love, 
Thank God for you! 
Thank God for you! 
FELU'TTATION8 8TNC'ERES DE 
SWANSTROMIS GIFT SHOP 
Magnifiques Cadeaux D'occasion a Donner et a Recevoi r 
30 RUE HAMILTON 
('om.plimC'nfs dr ('ompliments de 
V ALMORE TETREAULT 
E. D. DESROSIERS & CO. 
Assurances Generales 
Assurances Generales 
RUES HAMILTON ET MAIN 
Compliments de JOS. ST GEORGE 
L'EPICERIE FOURNIER Viandes, Epiceries, Poisson 
351 RUE HAMILTON TEL. 1690 RUES RIVER ET MILL Tel. 551 wl 
'---~- ---------




1 ere Qua lite de Viandes, Epiceries e t 
Provisions au plus Bas Prix 
Livraison Gratuite 
234 RU E HAMI LTON 
_, _ ___:___ __ -
Tel. 1560 ~ 
PROGRAMME 
2. LE SOMMEIL DE L'ENFANT JESUS Le Choeur 
Solo : Mil e. Gertrude Simoneau 
Solo : [r)tre le l>o.:u f ~~ l'on~ gri~, 
Choeur: Dors, dors, dors le petit fi ls 
Mille onges divins, mille 
serophins, volent 0 l'entour 
de ce g rond Dieu d'omour Dors .- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dors! 
Compliments de 
L' EPICERIE RAVENELLE 
145 RUE SOUT H Tel. 419 
Compliments de 
L'EPICERIE JACQU ES 
I 566 RUE M A IN Tel. 262 
Solo: Entre les roses e t les lys 
Choeur : Dors, dors, dors, dors En font d iv in! 
Dors, dors, dors, Roi des onges, dors! 
Solo : Entre les postoureoux jolis, 
Choeur : Dors, dors, dors, dors, 
En font divin ! Dors, dors, 
dors, Roi des ongcs, dors! 
Compliments de 
L'EPICERIE PARENT 
74 RUE PINE 
Compliments de 
L' EPICERIE JULIEN 
556 RUE M A IN Tel. 377 
• Sou/wits Sinceres 
. Compliments de 
MAGASIN DE CONFISERIE 
L'EPICERI E LEDUC 
A. LANGLOIS 
276 RUE SOUTH Tel. 528 
1 RU ES MAIN et UN ION Tel. 1264 
J. H. THIBEAULT 8ouhnit.~ dr Marchand 
Epiceries, Viandes, Legumes L'EPICERIE DESAULNIERS 
Provi~ions 
T ABACS EN GROS 
N. J . DESAULNIERS, Prop. 
20 RUE PLEASANT Tel. 76 220 RUE EVERETT Tel. 865 
PROGRAMME 
I 
3. LEGERES HIRONDELLES 
Ducr-MIIe. I rene Allard M. Georges Dumas 
4. SOLO DE PIANO : Valse Brillante Bartlett 
Mil e. I rene Duclos, Eleve du Prof. T apin I 
I 5. HOMMAGES DE LA VILLE DE SOUTHBRIDGE A NOTRE-DAME M e Rosario Normandin 
romplimenl.~ rlr rompliment.~ ric 
MME. CHICOINE ELM MARKET 
Magasin Genera l ARTHUR ROY, Prop. 
190 RUE ELM Tel. 1281-W 
137 RUE ELM Tel. 553 
rompliments rlr MAIN ST. MARKET 
L'EPICERIE CABANA F. L. LESCARBEAU, Prop. 
187 RUE ELM Tel. 124 42 RUE MAIN Tel. 182 
Compliments de 
Compliments of 
H. U. BAIL SONS, INC. 
PELOQUIN DRUG CO. INC. 
Contracteurs 
Y M . C. A. Building 
9 RUE FRANKLIN Tel . 1163-W 
PROGRAMME 
I 
6. LE CHANT DU VEAU· D'OR DE L'OPERA FAUST Gounod 
Quintette: Messrs. Henri Ferron, Emile Leclair, Georges Dumas, I 
Georges Lucier, Oswald J. Laliberte 
7. "IL BACIO" 
Solo de Soprano: Mlle. Doris Lariviere 
FEUCITATIONS et SOU!!Al'l'S 
de 
MATHIEU 
Chaussures et Bas de Soie 





J. 0. BERTHIAUME, Prop. 
5 RUE CENTRAL 
RUE HAMILTON 
Ard iti 
' Complim ent~ de 
. 
(; ompliments de 
I 
I FAVREAU'S LAUNDRY FAVREAU'S RESTAURANT 
I RUE CENTRAL Tel. 269 Tel. 37 1 RUE CENTRAL 
I 
I 
FELICITATIONS f)JNCEB.I!JS D.I!J 
ADELARD LAPORTE 
I Viandes- Epiceries Fruits Legumes I 
2 RUE PLIMPTON TEL. 606 
I PROGRAMME 
I 
8. BRIDAL SONG La Chorale 
'Tis thy wedding morning, 
Shining in the skies, 
I 
Brido I bells ore ringing, 
Brido I songs ori se, 
Brido I songs orise, 
I 
Op'ning the portals of thy paradise, 
Op'ning the portals of thy paradise, 
Op'ning the por ta ls of thy paradise, 
Op'ning the porta ls of thy paradise, 
'Tis thy wedding morn ing, 
Shining in the skies, 
Bridal songs arise. 
- I NTERMEDE -





Epiceries- Liqueurs de Choix 
Liqueurs de Choix 
I 
11 RUE CENTRAL Tel. 360 24-26 RUE CENTRAL 
l 





HONNEUR A NOTRE-DAME 
lnterieur de Ia Salle Notre-Dame 
Le Comite desire remercier chaleu reusement taus ceux qui ant 
contribue au succi~s de notre Dedicace. 
A notre digne Cure, notre devoue Professeur, nos Artistes, nos 
Orateurs, nos Annonc;eurs et 6 taus les Paroissiens qui ant voulu 
participer a notre belle Fete, un grand Merc i ! 
. 
. DR. J. E. LePAGE 
Felicitations du 
Dentiste 
J UGE L. 0. Rl EUTORD 
- ~ , I' 
H. L. DESMARAIS ct rle 
Dentiste I 
Me ALBERT C. ST ONGE 
21 0 RUE MAIN 
Bon .'ionhaits de I 11 onnc'ur <I .\'otre-D amc 
ROMEO H. LECLAIRE Me HENRI TETRAULT 
Dentiste 
Blanchard Building 
18 RUE HAMILTON 
DR. A. 0. DeGRENIER I 
F({iritalions de 
Dentiste 
Me RAYMOND H. FAVREAU 
335 RUt; MAIN Tel. 255 M 
DR. RALPH RACICOT Filicitations de 
Dentiste Me ROSARIO NORMANDIN 
305 RUE MAIN Tel. 1100 
Felicitation.~ <l .Votte-Dame 
DR. GEO. A. DUFAULT Compliment.~ dr 
Dentiste Me ADRIAN A. GAUCHER 








Compliments rlt ( 'omp{;IIICII/R de 
MME. MARIA GAUCHER GEO. DESAUTELS 
Couturiere Vi andes Epiceries 
18 RUE HAMILTON 71 RUE MAIN Tel. 903 I 
I 
. 
I Compliments de 
L' HOTEL NEWMAN 
RUE MAIN 
PROGRAMME 
9. PRESENTATION OF THE NATIONAL EMBLEM 
by Mrs. Rose Shepord representing 
The Daughters of Union Veterans 
GUARD OF HONOR 






('omplime7lls de Compliments of 
A. PINEL ANDERSON BROS. 
Marchand Toilleur Pasteurized Milk and Cream 
17 RUE HAMILTON 187 ELM ST Tel. 881 J 
I 
Compliment:; of Felicitations de 
HOVEY LAUNDRY ADOLPHE LAMOTHE 
Restaurant 
FRED J. ADAMS Biere et Liqueurs 
-Agent- 15 RUE WALCOTT 
I 
SOUTHBRIDGE ROOFING CO. INC. 
TEL. 4 I I 
Enconrayez les V aires 
THE TOWN CAB 





I Ordonnateur de Pompes Funebres 




10. PLORATE FILl l Israel G. Carissimi 
"Pieurez, 6 Enfants d'lsrael" I 604- I 679 
En Six Parties 
Plorate, fill ii Israel, 
Plorote omnes virgines, 
Et filiam Jcphte unigenitom 






DR. N. TETREAULT RICHARD'S 
Opticien Barber Shop and Beauty Parlor 
290 RUE MAIN Zotos Permanent Waves 
I 
I 
TEL. I I 06 M - 494 M I 345 MAIN ST Tel. 306-M 
-
COLLEGE BARBER SHOP Felicitation.s de 
Next to Cecile's Beauty Solon 
VICTOR ROBICHAUD 
Ladies', Gents' 
Children's Hair Cutting 
I Barbier Pool Room CHAS. COURNOYER 
I 
Main St. Opposite Union St. I I 6 RUE PLEASANT 
' 
. FELICI'l'il'l'IONS SINCEllES DE 
: 
ilragou'n 
I I Restaurant Ideal 
I I 
Repas Fameux et Liqueurs de Choix 
37-39 RUE CENTRAL TEL. 784-W 
- ----
PROGRAMME 
11. LA FORZA DEL DESTI NO 
Duo: M. Henri Ferron, M. Georges Dumas 
12. YALSE DE L'OPERA "ROMEO ET JULIETTE" 
Solo de Soprano: Mlle. Gertrude Simoneau 
- - --
Ccmtpliments de 
F. A. SANSOUCY et FILS 
RUE MARCY-
-------- I 
HOTEL NIPMUCK GLOBE ATLANTIC CLUB I 
T. CODERRE, Prop. I 
G. A. LARIVIERE, Prop. 
Vins Liqueurs Biere 
70 RUE CENTRAL 
130 RUE RIVER 
I 




69 CENTRAL ST Tel. 1660 
7-9 RUE PLEASANT Tel. 129 W 
I·:,_____ 
rompliment.~ rlr 
I DEAL BARBER SHOP ARTHUR H. GAUMOND 
18 CENTRAL ST. Assurances 
F. GREENWOOD, Prop. Vie - Accidents - Sante 
45 RUE SOUTH Tel. 540 M 
PROGRAMME 
13. MORCEAU DE CONCERT 
Solo de Piano: Mlle. Irene Duclos 
.14. LA RECONNAISSANCE DES PAROISSIENS DE NOTRE-DAME 








280 RUE HAMILTON 
Compliments de 
LEMMELIN'S GARAGE 
13 RUE CARON Tel. 447 
PARE'S GARAGE 
Chevrolet and Oldsmobile 
Soles and Service 




COMMERCIAL PRESS, INC. 
lmprimeurs Papetiers 
PROGRAMME 
15. EXTRAIT DE "PARADIS PERDU" Theo. Dubois 
Choeur Feminin 
Solo de Soprano. Mlle. Gertrude Simoneau 
16. ·BERCEUSE SOUS LES ARB RES 
Duo: Mil e. Dori s Lariviere, Mile. Gertrude Simoneau 
FLOWERS 
For All Occw;ioll:; 
Weddings- Corsages Funerals 
E. J. GAUMOND 











ANITA SERLETO, Prop. 
Blanchard Building 
( 'ompliments de Compliments of 
ELM BEAUTY PARLORS The 
ESTELLE R. DESROSIERS, Prop. ADRIAN BEAUTY SALON 
et de 
All Kinds of Beauty Culture 
JOS. E. DESROSIERS 
Assurances Generales Individua l Hair Styles 
9 RUE ELM Tel. 211 







I 17. TRIO DE L'OPERA FAUST Gounod 
Mme. Homere Genereux, M. Henri Ferron, M. Oswald Laliberte 
18. MARCHE TRIOMPHALE DE DAMASCUS 
Beer Wines 
Choice Liquors 
SOUTH ST MARKET 
Meats Groceries 
LEO 0 . SENECAL, Prop. 
Free Delivery 






16 PARK ST 
I 
• 
Sinci•t'IM Felicitations de Compliment.~ 
I 
LA PHARMACIE HARTWELL de Ia 
-. LEOPOLD H. LEMMELIN, Prop. DUPAUL CENTRAL 







19. REMERC I EMENTS DE 
MONSEIGNEUR M. A. DESROCHERS, P. D. 
Cure de Notre-Dome 
•·. I -
V oeux Sinceres Compliments of 
ERNEST et JOS. BLANCHET CO. 










I NOTRE-DAME HALL 
I 
I 












SCRIMGEOUR ELECTRIC COMPANY, INC. 
.. 
Electrical Contractors and Dealers 
in All Kinds of Electrical Goods 




SOUTHBRIDGE COAL CO. 
W. M. EDWARDS, Prop. 
CHARBON- BOIS 
HUILE POUR FOURNAISES 
TEL. 252 W 
BUREAU: 47 rue HOOK 
Compliments and Best Wishes 
F. X. LALIBERTE & SON INC. 
General Contractors on Notre-Dome Parish Hall 
Central, Foster and North Sts. 
PRISCILLA PAINT and ROOFING CO. INC. 
Roofing and Metal Work 
PRISCILLA PAINT and ROOFING CO. INC. 
Lumber, Windows, Doors, Interior Finish, Cabinet Work, 
Brick, Cement, All Builders' Supplies 
Furnished by 
SOUTHBRIDGE LUMBER and SUPPLY COMPANY 
Central Mills Building 
SOUTHBRIDGE, MASS. 
CONMaRCIAt. ,.ACae, INC. 
LOMON LABONTE TELLS OF COON HUNTING D JOE, A FAITHFUL H 0 U N D DOG 
Ry FRA~K l\fc:XITT 
Hunting days when coons were 
plentiful In th~: woods nl'ar Rout-
bridge have been re<·alled by Sol-
omon Labonte. or 14 Chapin st., 
who at 84 years or agP, still Is 
one- or the town's most enthusi-
astic sportsmen. 
i\lr. Labonte cannot speak of 
coons without mentioning his 
talthful old hound dog, Joe who 
spent his early years ~onstantly 
trying to get away from his mas-
ter to return to his first home iu 
North Carolina. J oe ·got as far 
as ·west Granby a distance or 125 
miles. once-but that comes later. 
tree years ago Mr. Labonte we hunting in the Breakneck hll destrict with Joseph Phaneuf an several other men. The party 
was fortunate to p..1t up a coon and 
Phaneuf climbed the tree to dis-
lodge the creature from its perch. 
he coon kept retreating and tin-
Ily Phaneuf found himselr about 
0 ~el above the ground, where, 
WtA darkness and confusion of 
anches, he dropped h is gun. 
Climb~ Tre(' ed at three o'clock In the morn- ways up when his ptors saw I ticks go. l\Ir. Labonte never asked shakA the coon to the ground. 
Mr Lebonte des<'ribed the In- in g." the tag on his collar d retumed :\l ason what the ending ·wns like. The animal landed with a 
cldenl: 
•·.roe start ed to c:-limh clown af-
ter his gun, but I couldn't see any 
point to all this climbing up and 
down while the coon might have 
been ge lling away. so 1 took the 
gun up to him myself." 
'Vhen his inten•iewer voiced 
some amazement at such activi-
ty for a man 81 years old, :'.lr. 
Labonte was inclined lo declaim 
the feat. 
"Why that wasn't anything 
much. Except at the lime of this 
grippe I'm just shaking otr, I've 
never had much trouble in get-
ting around." 
He recalled the sixtieth anni-
versary ce.lebratlon last fall or 
the Cercle Canadien, or which he 
Is the only suniving charter 
member. 
"A Cler all thu speethes and 
things,'' be said, "e,·eryhody 
staned to dance. I was sitting 
there, but some of the girls who 
knew me asked me to dan<'e with 
them and I did-until it all end-
lnt<'r<'sl in Do:.::s him to Southbridge. r. J.ahontl' human. and we always knew bounce almost in the jaiYS of tht> 
But ~Jr. Labonte's interest In thinks it wa!! Joe' am]rtut'ss I what the other was thinking. snapping pack. He was so e o-
his old agr- mostly Is confined to th:H fin:~lly !Ptl him to take a l•'rom then on Joe wa~ su<'h a raged and f•·i~lft e ned :hat he put 
amusement in gPIWrally being northerly route ho P. through I :1 good hunting dog tha~ he could up a tremendous fight. drhing 
taken ror a man 15 or 20 years ('anadu. • ontsmat·t any coon in !hi' country lhl' dogs to an uneasy, snai·Jing 
younger than b e is. A lJIUil Jiyfng four ntlle!l from and make a squirrel look posi- cirrle ai'OUitd him. 
His real interest is in dogs. the West Granby r lroa<l depot 1 th·ely awkward. Partridges, too, .\ etlon fo1· StH'<' 
He admitted a liking fOI' rish- found Joe in his yard one day,' were Joe's meat. When it was clear that the 
ing, but waved a hand vaguely fed him and hPid him captive nn-~ Spare permits recounting only clogs wonld do no more than stay 
when asked about the size or his till he could notlry the distant on~ of the many stories Mr. La- at menacing distance, :\1 ~. Labonte 
biggest catch and said. "Let me owner. bonte delights in telling of Joe's said quietly, "Get him Joe." . 
tell you about my dog Joe.'' Cost Six ))oJial'!l skill. The blue tick SU!'gPd into the 
He bought Joe a long time n~;o "I paid thP man Sl tor t aking One Inddent arena and within a few seconds 
trom a man who lived In Hills- Joe the !o111· miles t tht station had so effeclivelv fastened his 
bo•·o. X. c. lie was a blue tick and then $2 more In express The two were huntin;; one day teeth into the coon that all was 
hound two years old, and cared chJrges," ~fr. Labon e said. in the Brickville section or South- completed but the funeral ar-
about only one thing- getting The hound finallY, responded bridge when they came upon a rangements. 
back to Hillsboro. As long as his' to the good treatment he received group or yelping bOunds racing Joe lived to oe 15 years old. 
t · · 1 h 1 ! L and cia wlug around a tree that 
new mas er was Ill s1g 1t, or e. rom :'ttr. abontP. a~d one day, bore In one or its branches an Very weak, he suffered during the 
was tied up, Joe resigned him-: when a friend or hiR master was last months wilh rheumalisn and 
self. Rut freed of his <'hain and hll<'hin~ a team to •o Into the extremely husky and angry coon. finally had to be destroyed. He 
the Labonte \'igilance, he was a woods, Joe made It cJear that he Owners o! the other dogs was buried wlth sr-ve-r:ll other 
d:Hk streak around the corner ·would lila• nothlhg better than ::greed to a proposal made by i\Ir. Labonte dogs on the James :lla· 
or the house and a disppearlng to put his nose to hla footprints J.abon!<> and .Toe was ordered to son rarm on Eastford rd. 
blur on the horizon. o! a grey squirrel. T the sidelles, where he sat obedl- Mason was a hunting fri end 
.'\.t fii·st .Joe went !'Onth and Exactly how he m· e his wish ently with a disdainful look in his of 1\lr. Labonte's. It was he who 
got to know most or Connect!- known Is a question r. Lebonte eyes. sent Joe to wherever it Is blue 
cut towns this side or !"l'w Haven. answers with the ass lion: ".Joe :ltr. Labonte climbed the tree j ticks. go. ,J\I1·. Labonte ne,·er asked 
pretty well. But the jig "'as al-l was awfully smart, a ost like a land after a struggle managed to Mason what the ending was like. 
ETEHIN 
ESCAPES lNG 
~olomon Labonte, 84, of 
II SouthbridgJ None the 
Worse for pperience 
SOUTHBRIDGE, Ocl 30.-Solo-
man Labonte, 84, o! 18 Chapin 
~treet, well known throughout the 
15tate as a bunter and fisherman, 
barely saved hlmRelf from drown-
ng while fishing a lone In a boat at 
' ig Alum Lake In Sturbridge late 
esterday. 
As he pulled up an anchor, pre-
paring to call it a day, the rope 
~roke. He !ell backward Into the 
\Water, his bead and ahouldenr sub-
merged, and his toot became en-
ogled In the rope. Be managed 
o turn over on hlll stoi'Dl8.Ch and 
grabbed the side o! the board, 
!which by that time was t hree-quar-
il.crs full of watt>r. After about ftve 
minutes struggle he succeeded In 
getting Into the boat and then 
owed 50 feet to shore opPosite the 
ice cottage. 
There was nobody else at tbe 
ond, but Labonte went to his cot· 
age ncar by, started a tire and 
changed his clothes. Despite nis 
11-ge, he was none the worse tor 
his Immersion today. ------~' 
Southbridge Hits Prosperity Trail 
• 
Employes tfave Almost Doubled Since 1929; 
AO Big Factor in Development; 
Swimming Pool Needed 
By J. HOLTOX ~n:sstCK 
THIS tS thl! 11tory nt South- I Onf! of the rPas'ln~ for thf! pros- 1 000. 'ropulatlon or lh!' to"'" !.« pre-hrld~e. 11. ton·n of li.SO. 0 . ~oulr. p<>.rJo· of Southbriu~" is eas1ly !c:-un·i 1 tl<:>minantly F'rc. nch-Cana.tl\an, a.l-~; n'llle~ or· 110 C;ll!ll nf hu&tling t in an act of the company 1:: y('a.r·.~ I though ~S.6 l'('l' c~n• Ill n:Ht,·e born: Sprins:fleltl. which hit thP trail ! ago .. \t that t ime it a<ldcri to itll or- It I~< an amu.~!n.: ><ideli11:lll. thnt the 
to pro~pP,rit>' w·hil•' th<' re~t. or thP. :::ani?.'ltlon ::~no m!'n anrl W•Jmt'n r-n- nne lll'lcerm:rn- thl'rP nn· rhr~>P-who 
Dillion wallon·prl in thf' ~>Iough oC ga~ed in the optical hu~inl"~• a~ nut- l~ no• o( fo'renrh-Cannrilnn o>xtra~­
reression. Anti whPn .A <·nmmunit~· lo>t.• for their prNlucts. T.i\·ln::: nnol tlnn. 1.• con~<lrlt'r'l'd a rarity in -lfl"lll 
cAn almMt doubln thl' nJtmhr.r or it~ ~<erdng In otht>r· p:Htll ()( thP c-ountry r>ollllc~<. , · 
w·orko>r~< O\'er a pl'riorl or r hr. nine 11nt1 world the~· finiFh and distribute Orhrr teaturi>S nf t hr> town J:"ll>anPd 
bleakl!st yt>ar.~ In ,\merican inrlu~triill 1 what .-\0 manufacrur"!;. rt·om th() <.'It~··" tllrrctorr !~how that 
hi.«torr. that town lfl unlqut'. Thrnu;;-h closP nne! PE't'sonal ~on- tho n~scll~Nl \'nluatir:ID ill ~12.~00,000, 
It i~rl't only thnt :o;outhbrillg'l cn.n tact wi.!!' . 30.1!00 uculi~<t!<, opt.om,..tt•!sts that. th,..rA 11r~ 1~ ehurehes and onet 
come bobhinll.' bn!lkb' up at yea.n1 and np\1cran!'. .• \0 pror\ucrs lll'b us•',ll thNitrr. Thr rtrr> rii"J'artmC'nt has 46 
end with n rtnanclfll fltatemE>nt, one I and prescribed. All or whl~h'l. I~ rc- mNt, irwluclln!;' Ynluntet•r·!l Anti the po-
!tcm oC which rrnrlR like magl1:. "<":t.~h rlo>ctE'tl itt hetter business a !J'I high<'r Ike rnr·c(' hns 1 ~ r<'gulars. six suh-
on .hnnd. _ Dt:ocemhct· lll, JP:!G ... $100,- wages. in_ the shops of thetcnmt'any. ><tltUIN~ anrl .:t c:hi<>f whnse .yoarly ra~· 
!!a0.-10," ,nr thnt the t:" l'i\tfl was' "'hen the compan~· wa.~ r;mnl?:eil IR uhout. $~300. In l:\3f) thPt'f' we1·e 
!!hO\'Cd clowriward from s:!7,;,o In 1936 hy the fu·M \Yells. he rca i7A'd ~hal ~00 n.n.rrlag~,.. 21~ blr·th~ nne! Ji~ 
to $34.70 tor 1n7 but whr-tCC\'Cr one there w·ould be need !ot• xpnn$1nn rt.-at.hR: thiR last in <!irc,c:t t'Ontrast 
turn<'! there 111 <"aiiSI' fc•r amazPment. and, wlsf'IY. he planned for tt. Tod:t)' to blr·th r"(ltes thn ('OIItHrr o\'f.l'. 1 ... Busin~ssmen 1ind ntri0inls nt rnnnu- builrlin~~ o! the ·('o:JmpiinY otcup~· six .\nother a.Sl'let- on tho c-redit l'idc of 
facturin:: companies admit the~· hn,·e acr·cs In a 50-aC're e~tatf', cnmplet~ly thl' town'" lctlt:r.r IR. ll~< npwspaper, 
hc,ard o! thl' recc~~ion onrl they s11y, inclo!<ed and "ith !mf!iclent water· the :-;outhhridt:;.. l'Pw.•. Hou~ed in a 
c-autiou11ly, rhey ar<> feeling it ... "A powe:·. Thirty-six connt'CI<'d struc- <li."tinrli\'C'Ir dlf!('r~>nt type of struc-
few were laid off n week C>l' I'O a:;u: ture~ '1\'ith ~~~;; acn:·s or floor llpa<·•~ rut"('· old C~nlnnl:ll with lnnt:. white 
we may he forced to cut otn· workln.:: ~<'r"e as manufarton· ancl office~. J>or·lc rohtnms fi'Qnting r<'d hrick-
l'lta!fs," Rnt an Informed sour-ce :-aid ThP ::rouncls are complctt:y lnc lo;or:-d thl' IIPW"J>aper was huilt. up hy thE' 
also. "Tht>rl! were about 300 !amll~· and beautifully landsc-aped. To :o;outh- :0.1 •:\'itt fnmll)" durin!:' the JlR"l cis:!lt 
application!< for rclil'! la. ~t yE'._ar. Our hrld,:c_. ,-isitor~. the romp.any oUcr~ 1 yca_r_"· TI1PY nl_ S<• run _•he )lc:\'aut:"ht I 
hill for W('lf01re "'~'~" ahorrt Sl:!I.OM, 11. r>cr!!onall}' cnnclrrc:t('d :our. t~ynrlicatP which hllndiN; thP c-<>lumn,; 
$15.000 nf "'hich ''c go>t hnck frnm I OthN rndn~trtl'~ or C'hnl'l!'!l flrl.~coll nnd other fp_q. 
thl' ;ot,at,.." Th~>r<' arr oth('t" !n ·l•rstrir.~ In South- tllr~"•. '\nd tl•rrln~ th~"ir life-limPs, !hi' 
L;t!>t ~·<'nr, for the tlr'1't t;nte in 1!11 
1 
hridge Which han' a part m th" "rltln:::~; o! 0. 0. ;\lcln•.ne anti \Yilll 0 
!hiRtnry, ~outlthrl<lge <''l'lrred th(' I'J'Osprrit~· pictlll'('. Tile Hu!'.q<'JI l·h'.!'- 1 Ho;er!.l. 
as 
realm Of th<> t'nnun•mit~· (.'hP~I 0 ncl' !'inl:'lnn ('\II IN}' t•nmr.nn\· lJ:J!! h;c II ? 
c.am<' •tp with a rc•ord w.ltkh RJ•- ma.nufac~urin~: bousrho'rl n~rn.•,IR O'lnd ]' • I C 1 ct'on for ......-._ _· proach"" 11. h ~:h !or 111r.,11 l'ommnnl- kni\·C'" ro:· nimn"t a.< rmm)· yrnr~< "" rna c. 00"/". 1 ~ 11~>.•. Fr•1m Z2110 C'nnlrlhtt•ors 11. tlltnl thl' optical cornpnn~ .• This Y"='r the• "alrr I 0 "cr Jll!"""':':~@f,',;;.:.;;... 
Clf $H.OOO WAR /l'thscrlhNl t•otni~0'\11~- movl'<l Ill _,r,:··r <tllltrl<'r" 1ft·'*" · --·=·· · 
.\nd to Yank•<:-~ or.thr> ~<iX·lHill"' ar••a nnrl IJr'llll:'ht tl!t•i:· Tnrnr·,:; Fnll~< plull. \ 
Clf ;>;cw ~:n!;·!and a trip at·omHl town l:>ek, ~<'c>Ck and han·<·i. 1·> ~o•tth'>rlrl~r. 
'\\'nllld b~Jnl:' wr'ePm<' rrllt'' (r·om th<> Tt \\ 11 'n.:l·nt~f' lt.q W'lt'k<'t1! b}' aho•tr 
1't·oCuskn or red, whltP nn•l h'u~ !l!gns 13> m ... n. 
whl· h flprntlt Ilk( •lmJ::••n's •ceth •111 Th" sr>rnn•l lnr~"-"t Pmr·~·)~ 
OV<'I' thf' rnuntr~ nt tloe rnurh ol( W'>l'k<rs ill t•WII ::< '"" Al1lrR ""· 
!fhf' \VP ... \ , !'nu'hh'l•irJ,::,..., ,:;~ud un~' In- f''{•n'l'·~un· \~h:·~h '-'*"lk. av:r tho l '~'l.J 
1 ... rr"'i~~1 tPwr·,~n,qn, h,ts ITt~< l\t.d ,.,i.'<'l,lt U!!u1 \\·oqi'en C'OOll·.J..t) in l!J!) I; whi 
on~-trnth o~ \\hilt I• might htHI) got hntl heen in bm;inr:;"' f•l!· mor•: th;~., 
trom th'l gnn't'llrntnt 1011 Hill'.". \t the PIT1<·nt 111111' •Ire 
l'n<•mpln) m••nt 1'1·oro ,\!llPR l'OnlJ'IADY ~rnplo~·" hHwu :1 !~On. 
Act:urate flgurr!i fnl' 1h•• ~ rar· 1~~·• 11110 mf"n ~•n•l i" ownt'r! hy h't Rlllt'~" 
from the Cl!'p:•.•·tr11• nt of laholt' f!,tld. iulct'<'l'ls in Lowell. 
ln thnt )car· thqe WPI'I· ~i-~~ <tnrlo>y!'d 
in ~f•llthbrid):'f', 'l'hr·lr In I ~'!It fl~ ur-cs 
are for· J'tl!5 whnt tht• ,~;•·nr·(' I~ listNI 
nt 1!!71!. and whl··h •he S<'l'l't'l,, ·y or 
thE' :\l'lnurn. ·llu·~>r!l and :'llct·ch;utts Ill!· 
fiOClntion ~~~I \\'l'l'C low. I II.~ !igurr.q, 
"" nppro,..inrnuon ,.,, lnfonnntlt;n :;t 
ha.nrl, f'S)' thl'rl' WI'!'~ -15110 working I '' .,;;"'*'';. ... ~., '\'.'"·· -.., 
In 19~9 and about ,;~(lo ~ainfully ()"n• 
plf)y!'<l toda,·. lncludin~ nhout 500 
morp work('rs In rP'toll diMr'i>lltlon, 
full ant! part umo. 
ThP town ltl'(>tr I~ httil' ·n a S<:'ril's 
ot hill~ anti walklll!:' .. ;> Rnrl down 
the 11trt>l!t11. "" npparrnt J•anvlox i~; 
immerl\atr>h" notkNI. Ther~> arc few 
l•!'ople on the .~trPP.l8, mo~l nC th<'tn 
iflllng IIIOnJ:". Jp th~' shops and S'I'O· 
C~>rlc.." llrl' fe\\', ir any, ,;hoppC' rl'. Yc:t 
p~l'king IIPl\CC~ alon~; th(' t•nrh~ ar~> 
:Cilll'd with c:.r11 anrl lh~ r·~opl.c ar-" 
Wl'11-tlrt?R8Cd, WIth 'l !II. ~''CCI>tlon, 
he.'\lthy. 
But wht>n II l.• ronsiol~r·'cl that nl-
mnl't halt nf lh<! toWO>'f'C•>pll' !ll'f' hii,•Y 
nt wo1·k, thAt tnn>" hr• thn ••xpl:llt'l· 
tion. Ton, hPC.'lll~f' nr r•'l'l:lln lnd-~ 
-n·tthln the town lt~f'lf, which wi1l hr> 
ox plaine<! In II' I', ntllt'h or I ho J'P]lllln. 
tlnn hiM liFt'!( to \\'nrt'l'~tCl'. n short 
dilltAn<'~ IIW:I~' lw hns or nutnnlnhilo 
to llpf'nll W<'l'k~tHIR, hoth ((ll' I'E'!'I'f'n· 
tl"n 11 nd flh"PI•In:;:-. 
Nor· hrt11 :\'n till'<' hrwn lag~a rd. Tlwrl'· 
-n·here thl' Quln:thtoll~ rh"t' Jluws· ; . , .·· 
d•>wn t hrou,:h t hi' hlll::t. that slit'- I !'·. ··~, 
rouncl t hi' town IR II 1 r. .•• tonl dr·op. . 
Encr::Y ~:·<'n<'ratNI hy thi.~ •lr<>p is 
utilized nn tho l!pnt an<l r hi) l"-'"''1" 
o•1tput kN~JI.'< p:H·fl with ln1htHtrinl ti!'-
,.Piopment. 
Therll Is nne nt 'trr itl'm In I h" .~tor)· 
Cl( ~l'>uthhr·idgc'll pro,;J'l('nt~· whi.'l' 
looms ltu'.l:'"r than any nth('r s ·n::'n 
factor: Th(' .\m,..rh':ln Optknl com-




.\lain HnRine~-; ~t·<·t inn 
an. ,._,ihJp•n. , nnt:' ounul,~~crc IHI n1 )\·if' h"'Hl!'P tt tc-~-n 
ll••t al,."'"> •( lrnpr'l]'ll'rl~ IIIIPCI'\"I~f:'o) I!' JH>t IHif'leio>llt <•Utl"l {f·l' ti\A ll'iJIUro> 
RWJm-••ln~ fa··lli•if'"· ·thf'I'C nN' only o[ th(' 1'""1>1• "'''·" r.•: wePkE'Il<l~ to 
H (!'W pond" m·•Hitld lh" l<l\\'n, l11l J:'O 1 <> \\ ('·'I'C-'"Cr. :o;'>l'l'll:'fit o•l '••Hl130R• 
f\•thii~ Ju·nl Southhl"id~P. ha~ a reC'r•rtl f•tn for p·v~~l4•u·r. rtn•l lnrit1~nU\11Y - lo 
n( (•" leas• on(' flrownln~ fr\.ltliJI~~('fH''h tlo rnn(•h o'" •h~ r· "" ·l op;•irur. Til(•, !11\Y 
'-'(Oar f·H' th• l:t~. ~:. ~ear~. Thr·m 1.~ r ... rrni•• rl'lwnr:peoplr, litt'n ro'f·wt 3 
t lllil\"r•JnPilt- nf,1ot nn"-· whiC'h Jnny 1 llllld•• In tlf'l\'t'•lnp !l h•··rllf' 1 rtulf:·, amr'n.tr 
c'ollll) to tltH~ht. tn hfl\'P thl' t(l\\"ll thP 200 :ilhrP."' tn the lc,wn •. :\lul"h 
hnllol n pllhlil' "wimmin~ pnul. r~'V<'llllf' i' 111 l'lllilll\•J. I• ln~r to the 
Thl.~ ~wimrnin"' P"ol. c•nn1'!trtt<'INI lltPt'f'lranl,. h~· thh In• l'fr·t'I'IH'f'. 
with\\'!'.\ lwlp, woul;l hl>·:l rrcr·Pn-1 Fnr ll<•ltf•r :"nlf''IIIAII'hiJ> 
tinmtl nutlet for· the abundant f'n- ~n ti~Pl hrtl'!' H;tlf'A J>(·<lple in rP-
f·r~h:o~ n( 1 he man~~ f'hilcirl\n nn1l t~il Rior••R f)r ~outhl·r·t•lt;t' h.E.'t:nm~. 
'1<'•.'11 II~" x:-rmtp>< o( th(' town. 1'1w thai I<"HH't'hllnts re('•!Dtl~· s :li'!Pcl 
pl!ln whli-lf i< hPinll.' ron,.l<lerrotl wont• <'OHI'l<f"ll, tltr('f' night.• n. \Wt:-k. M 
to usc v;hal fP.dcral monp~· i" a,·,.IJa- wltic•h tl•('y teac•h th(·lr· ('lP.ri<ll how 
l•lf! nrrcl to flroat 111 S300(/ hnncls, JlflY- nnl '!' antAI:'nnl;:l' cuRtomer·~- "'ith 
abl~ in 10 yPar;:. It i" e:<UmatPrl that th•• lr""""" nre gh·en 11 rl'l\" ~int~ ""D 
untlet· thi;: :n~an!rPml'nt it ..,-ould <'O!'It; th" psycholn&." wlll<•it turn~ a hro..,·-
~out hhrirl~" $~0.000 .And woulcl ral•e I ... ,. Into n. hU)'cr-. ~n lmekwut·<! ln 
thr. ''": rnre ~5 ct>nts. tht>lr tn•!lt•nnnt o~ f'lllii•JnlC'I'.• I• th~ 
Opro"it ion to th~ mo\'<>.mo>nt dcrh'<'-" ><ale.• f<'r"c r hn t IJUlll" I:"<'J'l< fN•I It Is 
I frnm property o-n·ner;:. ' """"ntinl to rrnch thrir hi'IJ'l('f" ho'IV Thl'r<' is nnother !A.l'f'l In th'l Jlit'- ' 1•• l'f;l mr•rchan•ll.•?-tu re which i"' !itt If' mr-nrinnl'cl wh,..n · ~trnngl'ly en >Ugh, thro prMr<>rit~· 
rhc prnspedry of thf> town I" pn,hctl: pi('tllre hll" ntad,.. ~ :>uthhrill::" w·nr·k · 
That iA. thnr. whiiP therl' a r l' m~'mn- r•r" rnorc \\'orrt>~tc r-mlnd<'<l. The 
rlnls to Civil w?u •nl<liers, .And ~p.~n- lnr:::ro numhPP!; t•f t.'lll'" i'n lhfl town 
(!'h- .\111Pl'ican \'eto>r:tll9; ~0 ~·r;ar" after IIRI\lt'l\lly tttrn thfl eye.• nr th<:>ir OWII• 
the d•.).•P of thE' ~-orld wnr-thpr·c .-.r,. tllwar•l lnrger drlc•. ~nmeonl'. 
I" no "ttitahle monttment to rom- whn wal'n't 'lllit-:> ·''"""· AAitl hE' 
mf'tnnr:>IP the -"''1"\'l ~r>!' or South- lhoughl. lh<' p!'r rnplt .t l'~tt> of C'llr 
hritlo:r:,. "On" who gave their ll, .... ,. In r.oWIII'r:ohlp In ~outhhritl ~ r. "'"" lh1> 
that . wnr. 1111',1:'1'!11. in th1> "ta te .• \n aulnmohil" 
Thrrf' is :n·aiJnhiP. ho"·~,·~r. a fund r!Pnler·, whn ~nl<l hi.• hn,.in~>~!l w·a" 
nf $1~.000 in rnsh fnr thE' ~<hnft mi~rrl "up nnd rlnwn" th"llt:ht th<'l'l' W:l!5 
I•Y puhllc "uhll<"rirrion. Th,. .\ml't'il':'ln nhout nn~> , . .,,. tu "''~'r~· 1~1 pl)oplp. 
1.•·;:,-lon l'tt<l c·enRin public minrlt>d t'lt- Thc·r"' Ol'" nhont. .1000 car:o rP~i~1r:>rf'd 
1~1'11!' hopr• t hP town will :1 pprntwi:\ rf' fnr· S1>ut hhl·ld.::"l'. 
$1S.nno fn1· the p\ll'rha~f' of a ><irr> ~mrthhri•lt:l' hn:o an intrort>sllnJ!" hi!<· 
anti fo1· !\ base on which to l't'e£'! rh" ton· whi<~h ~:nr.A hack tn 1~:13 wh"n 
111~"111•ll'la I. Th1• ~ t'ilun<l nn whirh t hr •·lii'IY t r·nokn< J~1l<:<('.-l t hl'OIIl:'h. ThP 
l.••J>inn post. wisheR to Pt'r-l't th<'. lrih- tf'rdtor·y w:t~ lnh:thltNI h~· th<> ::-<ip-
ur .. tn its w:n <l~arl i!; lcnown flS th~> 11111"1' lncli:rnR In 1\ plnrP !'Ril~<l 
:-;tnllf' ' Jll'npr>r·t~·. Roston thratl'l" ln-I"Tanll"lf""·" nn•l .John \\'lilt hrnp, .Tr .. 
'"n'sl" ,,.,. dirker·in~ nt th" J>rl'.•r·nt put 111•'11 tr• \\'nt•lt in t hi• rli~trirt wh"n 
tinw fur it in the hripes nf opPning-I dl'pn~lt .. or lf':trl \\'<'1'1' tli~C' .. \'f'l'l'tl In 
~1no1hPt" cnnlmPrcial anl11F~flmrnt what Js n•'W knowtt 01.~ ~tut·hrifh:-e 
huu!<t•, lf':vl mlnll, to which he owned 1t 
• ·m·rnu11 in•l<'Pd. an<! !':it''a•lf:t.«tC'<lh· .::mnt. 
llllt'lf'!'ISful 1,: th", nJPihOtl nf l>po•r·atioit~ - .\1 t•llC time thl' town 't\''11< C:liJI:'<! 
\\hl<"r the tn\\ns fin:mrP« ha1< hctn' "llltiiP>;' ,.,,,.11 .. hut th•Tf' II' no ln,cicnl ~!tbjr•tf'tl to rn•· n nuntlJ"r of )l'ar~. <'XJII:rnntinn f•>r t'1" n·mc. ThE' fir-'1. 
~ I hr~e I" a fu,;tnrf hna~d. rn1m;o~c•l ~rttlrr· wl'.!l n t.v·<l\' :-:{V''"h nar,, Jnmr~ 
,nr la mcn•ht>·,.:. who pR.~l' on n I t~>•M n._.,1,.,.,, 0 or \ll"rlfn"<l. In li~:! !t~ r~'lmr. 
wh1C'h thf" c:ny ~~ <·oni:e-JnpJnt n~ pur· O\'t'r to '' h:1• i 'lln"' ~outhb id~~> ~nd 
.. qui lea mod1feea.• Tbeae ezoerpta are tagen rrom bla 
p~t~~pblet "Mantlel d 1Ki.atoiro 4e la L1tterature Oane.d1enne• 
Vranca1a 11 OQI.Iebec, 1918) pa,gea 3-6. 
, ' IIJ.teapr1t oanad1en-t'ranta1a eat asauremenb a baae de 
' I ' I qual1tea fra~a1aea, mala oea qua11taa onb eta plus ou moina 
I IIOC11f1eea par lea oo.nd1t1ona nouvelles ou 11 a'eat 
I , 
4eveloppe. Il a sarcte du gen1e de la race aea vertua 
... ' 1nte1leot'Uellea, eon gout tone des oboaea de 1 1at•t; 11 ae 
~ ~ I I 0011p1a1t dana lN 1deea e;eneralaa et dane lea d1aouaa1ona 







. , , , II 
~:=~::,:::•:::: ::::-.. :;.::: ::• .:::: .. •ncoro il 
p11ne trad1t1onnalle, o 1eat-•••tUre le beaoln de motllode, de 




ont peuple le nord de la Franee. 
1 1 in1'luenoe dea oond1t1ona nouvellcu de notre v1e h1ator1que 
) 
et aeograph1que. Pende.nt plus de deux aiecl,a, nous avoJUI 
41 ~ A ( 
eta empeohaa par notre vie de colona pauvrea, d 1agr1cu1teura 
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!1 
•2- ;I 
et de aoldata, de taire a la oul ture de l 'eaprit .aa part aut- !j 
'· !i 
tiaante. Lea beaognea ut111ta1rea ont abaorbe trop longtempa !\ 
tout•• no• en•rcte•. ·I 
8oua le regiM tran~aia, oe tut la oolon1zat1on labori• 
euaea de noa immenaea rea1ona, l'organ1zat1on d1tt1o1la de 
notre via 6oonom1que, at la suarre preaque oont1nuelle con-, 
tre lea Indiana ou con~re noa vo1a1na &e la Nouvelle-Angle-
terre, qui ont 
, 
Soua lo regime 
, 
pr1e toutea lea reaouroea de notre aotlvlte ••• 
~ , 
angla1a, aprea 17601 la neoesa1te de re-
I OODII·tru1re 4 1abord la fortune pr1vee at publ1que, et lea 




tentat1vea d'aaat.ilation ta1tea par l'ol1ga:rcb1e anglaiaea •• : 
at, en meme tempe que toutea oea I : <11tt1olll tea d •exiatence pour , 
notre pouple, l'abaente de contact avec la Pranoe dont la 
I ',, / "'- , \ 
v1e l1ttera1ra, aut ate neoaaaaire a la ore~t1on at a 
l'entret1en de la notre •••• Fa~ ... nt nous semmes devonua 
utU1ta1rea et prat1QlUUIJ et nous sollllllea devenus, auss1, 
intelleotuellement pareaaeux. 
.. Au aurplua, l 'influence plutot troide de notre olilllat 
et du vo1a1nase de ~· compatr1otes anglo-saxona devait 
~ I 
oontr1bller encore a obenger un peu notre temperament. a 
' ..... ' / donner a notre oaraotere, a notre esprit, un grav1te lente 
qui, certea, n•exclut pas ou ne aupprimo pas lea talent•• 







notrea cl'1nappreo1able qual1tea de meaure maia qui lea a 
~ 
ta1ta auaa1 a la foia aetna ardenta et moins labor1eux •••• 
Le vo1s1nage des Etats•tln1a, ou le oommwrce, l'1ndustr1e et 
~ , I 
l'argent absorbent lea me1lleures energies, et ont cree la 
noblesse 1111 1111llion, n'a pu que nous porauader davantage de 
.. 
aettre, noua•memea, au deaaua de la fortune de l'eaprit 
I I \ 
cella des affairea, ou tout au aoina de preferer a la vie 
intelleolluelle, lea pr•eooc,4pall1ona d'ordre util1ta1re ••• 
I t 
Boua avona, malgre tout, gal'de lea 1nst1ncta orglinele de 
la race fran9aiaee ••• il taut a~ar que notre esprit 
canaa1en-tranoa1a a &ubi de lentea et auras transformations 
I I 
• • •• Il a perdu que1que chose de aa 'l'1va1te premiere at de 
I I 
aa trad1t1onnelle teoond1taJ 11 a, en revanche, aoqu1a dea 
\ 
qualitea d 1ordre pol1t1que et pr.tique q111 ont trea utile-
" .ment ••rv1 nee deat1neea. 
Camille Ro7 '••~•l d 1R1eto1re de la L1tter~ture Canad1enne-












THE LITTLE THEATRE, 25 Blagden Street 
CONCERT-RECITAL 
BERTHE HEBERT- Contralto 
HENRY GIDEON- Accompani1t 
March 18, 1938 
at 
four o'clock 
Ah! mon fils 
Vieille chanson espagnole 
Chansons enfantines 
Le petit soldat de Plomb 
Berceuse du Chat Miirr 
I 
II 
La chanson de la Mere Moreau 
Carmen 
Melodies de la Basse-Bretagne 
L'Angelus 
La priere des Arzonnais 
La soupe au lait 
Le petit Gregoire 
Chansons populaires du Canada 
A la claire fontaine 
Gai Jon la-gai le rosier 
Perdus dans le bois 
Ballades Bayou de Ia Louisianne 
Suzanne, jolie femme 
Ah ! Suzette chere 










ai'Y. G. A. G1·ant-Schaef!er 
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